Vincentiana
Volume 32
Number 5 Vol. 32, No. 5

Article 1

1988

Vincentiana Vol. 32, No. 5 [Full Issue]

Follow this and additional works at: https://via.library.depaul.edu/vincentiana
Part of the Catholic Studies Commons, Comparative Methodologies and Theories Commons, History
of Christianity Commons, Liturgy and Worship Commons, and the Religious Thought, Theology and
Philosophy of Religion Commons

Recommended Citation
(1988) "Vincentiana Vol. 32, No. 5 [Full Issue]," Vincentiana: Vol. 32: No. 5, Article 1.
Available at: https://via.library.depaul.edu/vincentiana/vol32/iss5/1

This Article is brought to you for free and open access by the Vincentian Journals and Publications at Digital
Commons@DePaul. It has been accepted for inclusion in Vincentiana by an authorized editor of Digital
Commons@DePaul. For more information, please contact digitalservices@depaul.edu.

Via Sapientiae:
The Institutional Repository at DePaul University
Vincentiana (English)

Vincentiana

10-31-1988

Volume 32, no. 5: September-October 1988
Congregation of the Mission

Recommended Citation
Congregation of the Mission. Vincentiana, 32, no. 5 (September-October 1988)

This Journal Issue is brought to you for free and open access by the Vincentiana at Via Sapientiae. It has been accepted for inclusion in Vincentiana
(English) by an authorized administrator of Via Sapientiae. For more information, please contact mbernal2@depaul.edu.

O NGREGATIO MISSION

VINCENTIANA
1988

v s1.PER.
255.77005
V775
v.32 CURIA GENERALITIA
no. 5

Vin di Bravetta, 159

1988 00164 ROMA

SUMMARIUM
ACTA SANCTAE SEDIS
- Nominatio .................................................................... 477
CURIA GENERALITIA
- Regimen C.M.: Nominationes, Confirmationes et Prescriptiones (Sept,-Oct., 1988) ..................................... 477
- Necrologium (Sept.-Oct., 1988) .................................. 479
APOSTOLATS VINCENTIENS
- USA-Eastern Prov. : Brother Steve "Retires"; Begins
new Career Helping Feed, Clothe Area Poor - Linus
L. Ormsbv Jr ..................................................................... 480
- Prov . Romana:
- 11 Papa nel nostro Collegio Alberoni - Luigi Vernaschi C. M ........................................................ 482
- II Collegio Alberoni, Una lunga Storia in breve - Luigi Vernaschi C.M ................................ 484
- France : Retrouvailles a Chatillon - Roger Meyer C.M. 487
- Encuentro de la Clapvi en Mexico
- Sintesis del Encuentro - Antonio Elduaven
CM . ................................................................... 494
- Propuestas de los Participantes .................... 496
- Midwest Prov .: Sharing. Collaboration - He my It'. Grodecki C. M . .................................................................... 497
- Prov. de Toulouse : Chatillon-Toulouse, Une session
vincentienne internationale - Bernard :Ilassariot .... 498
- XVI Semana de Estudios Vicencianos en Salamanca - J. Alanuel Conic Ataujo C.M ............................. 501
- Viviers : Centro missionario vincen ziano - Arturo Alarini C.Al . ....................................................................... 504
- Retreats and Courses at Damascus House ( Mill Hill,
London ) ........................................................................ 506
- Roma : II Convitto Ecclesiastico Leoniano compie 50
anni - Gaetano Calenne C.M ...................................... 507
MISCELLANEA
- St. Vincent vu "du dehors"; "Propos " divers agences
- Jose-Oriol Bavlach C.M ............................................ 513
I - Voltaire "dixit.. ........................................................... 513
2 - M. Vincent, Chanoine d'Ecouis et Vicaire General de
L'Abbe de Saint-Ouen ................................................. 514
3 - Un "lapsus" du P. Etienne? ...................................... 517
4 - Saint Vincent de Paul... el des graphologues ......... 522
a Informe Grafologico - Jose Javier Simcin ......... 522
b - Esarne Grafologico - Girolamo Moretti ............. 525
c - La graphologic dit yue... - Siiri Juva ................. 526
5 - Paris: on immense portrait de St. Vincent ............. 527
STUDIA
- "Logros apostolicos" de los Pables en la India (Misi6n de Cuttack - 1922-1988) - Jesus Taboada C.Al.
- Saint Lazare as a prison - Stafford Poole C.Al ........
IN MEMORIAM
- Fr. Morgan Joseph Barr - Vinct. Comm. South. Prov.
News .............................................................................
- P. Joseph Henri - Pierre-Avnzard Soustrougne C.M.
- Pe. Guilherme Touw - Geraldo Frencken C.Al .........
- P. Alfonso Maria Tantavo - Adolfo Leon Galindo C.Al.
- Pc. Luis Augusta Veiga - Joaquinr Sampaio C.Af....
- Fr. James D. Collins - Gerard Al. Mahorrev C.Al .....
- P. Luigi Franci:
- di Arturo Marini C.M ......................................
- Omelia di Carlo Braga C.M ............................

528
539

548
549
551
553
556
561
563
565

BIBLIOGRAFIA ....................................................................... 569

- 477 -

VINCENTIANA
COMMENTARIUM OFFICIALE PRO SODALIBUS CON(;REGATIONIS
MISSIONIS ALTERNIS MENSIBUS EDITUM

Apud Curia,n Generaliliant Via di Bravctta, 159 - 00164 ROMA
ANNO XXXII (1988) No 160 Fasciculus 5, Sept.-Oct.

ACTA SANG TAE SEDIS
Le Saint - Siege a nomme le P. Michel Lloret C. M., Assistant
Ecclesiastique de ('Association Internationale des Charite, pour
unc periode de trois ans.
(D'apris one lettre de la Secretairerie d 'Etat.
n. 219.671, au P. Lloret, et signee par le Car-

dinal C'asaroli, en date du 2/ octobre 1988)

CURIA GENERALITIA
REGIMEN CONGREGATIONIS MISSIONIS
NOMINATIONES, CONFIRMATIONES
et PRESCRIPTIONES
Sept.-Oct., 1988
un:S-NOM( \ OI IlCMUM DO\1I

PROVIN(IA

N.R.: Corrigenda inversa verba, in «Vincentiana., 311988, p. 277, pracultima linea
ttbi dicintr...
HOERNIG A.X.

Superior 1,13

Lima 51

Peruviana

legere...
HorRNIG A.X.

Superior 213

Perryville 12°

S.A.F. Centr.

13ERRADE A.

Superior 113

Lima 5°

Peruviana

1 Octohris
I3ARBOSA Lemos J.M.

Superior 313

Abnodrivar 4°

Lusitana

CARNEIRO Saraiva J.

Superior 1/3

Cara{•a Q°

Fluminensis

MIELECHOWSKI J.

Cons. Prov. 1/3

STANISZEWSKI S.

Superior 113

Brooklyn 3°

S.A.F. Nov. Angl.

HLOND W.

Superior 1/3

Ansonia 2°

S.A.F. Nov. Angl.

S.A.F. Nov. Angl.

- 478 11'IK1OR R-

Superior 113

lk•rby 5°

BERGESIO G.B.

Superior 113

Genova 7°

Taurinensis

BAI.I-.S'FRERO P.

Superior 113

Verona 141

Taurinensis

Torino 110

Taurinensis

S.A.F. Nov. Angl.

TA 1) 1O1.1 G.

Superior 113

OOMS A.

Cons. Prov. 1/3

BRAN DI:NBERGERR.J.

Superior 313

Philadelphia 1°

KETTFLBERGER J.

Superior 213

Jackson 7°

S.A.F. Orient.

BROWNE E.

Superior 213

M iami 10°

S.A.F. Orient.

CASEY W.

Superior 113

l in,nitsburg 5°

S.A.F. Orient.

McGE000H M.

Superior 1/3

Baltimore 2°

S.A.F. Orient.

SIIANLEY Ch.

Superior 1/3

Balboa 19°

S.A.F. Orient.

L.AWLOR K.

Superior 113

Concepcion 20°

S.A.F. Orient.

RIOS T.

Superior U3

Puerto

S.A.F. Orient.

Aethiopica
S.A.F. Orient.

Armuelles 22°
ZOPPI E.

Cons. Prov. 313

Taurinensis

GONE'LLA B.

Cons. Prov. 113

Taurinensis

ANTONELLO E.

Cons. Prov. 213

Taurinensis

BURDESE G.

Cons. Prov. 1/3

Taurinensis

GARCIA Padilla M.

Cons. Prov. 213

Barcinonensis

GOMEZ Martinez P.

Cons. Prov. 3/3

Barcinonensis

SASTRE G.

Cons. Prov. 1/3

Barcinonensis

SOLA Cortasa R.

Cons. Prov. 113

Barcinonensis

DI CARLO M.

Cons. Prov. 2/3

Rumana

MANZO V.

Cons. Prov. 1/3

Mexicana

BIANCHI B.

Cons. Prov. 1/3

Rumana

UNGARINI G.

Cons. Prov. 1/3

Rumana

PASSF.RI\I G.

Cons. Proc. 1/3

PO(d)RILC Z.

Superior 113

Ljubljana I'

Jugoslaviae

t)RD()\I 7. I

Superior 313

Madrid 12°

Matritensis

Van BROLKHOVEN J.

Vic-Visitator 313

Rumana

Zaire

6 Octohri.
CZEKANSKI Z.

Superior 13

Jordanowo 8°

Polntiae

RUTKOWSKI P.

Superior 1!3

Kr:.ec:owice 12°

Puloniae

Van ERK P.

Superior 13

F(,rtale;a /°

RENES Avala MA.

Visitator 1,3

I'mtalexiensis
Matritensis

13 (h'tohrts
BtIRI)I'.SI( G.

DF( ''Torino V6

17 Octobris
Van DEN HEUVEL J.

Cons. Prov. 113

MARTF.LLO D

Cons. Prov. 113

MARGIOTTA S.

Superior 213

Benevento 2°

Neapolitana

FRAPPAMPINA R.

Superior 213

Bisceglie 3°

Neapulitana

FF.RRARA G.

Superior 1/3

('hieti 5°

Neapolitana

INTISO M.

Superior 1) 3

,Mel/i 8° (a.i.)

Neapulitana

PINCIION B.

Superior 1/3

Villebon 13°

Parisiensis

Belgica
Belgica

DIE/. I.lamazares E.

Superior 113

Gijon 8°

Salmantina

PRADO Gomez F.

Superior 1/3

Los :lfilagros 12°

Salmantina

-479PATO Baceiredo A.

Superior 113

Orense 16°

Salmantina

DOC'AMPO Sotelo J.

Superior 1?3

Salamanca / 7°

Salmantina

PARENTT Fernandez A.

Superior 1!3

Cordoba (n.d.)

Salmantina

BARRIO Santamaria 1.

Superior 213

Avantortte 2°

Salmantina

MARTINEZ Santos R.

Superior 2/3

Cddi:4°

Salmantina

MASIDE Novoa C.

Superior 2/3

Leon I1`

ti;Incunin;

RODRIGUEZ Iglesias A.

Superior 213

1larin li"

5.11 1.1 I ii ,,

28 Octobris
HERNANDE Z B.

Superior 113

alavagiiez 3°

Portoricana

YANEZ J.M.

Superior 1/3

Rio Piedras 8°

Porturicana

ROLDAN B.

Superior 13

Rio Piedras 7°

Porturicana

LAMELA J.

Superior 2/3

Ponce 4°

Porturicana

AZNAR M.

Superior 2'3

Santo Dontirt-

SOTA P.

Superior 2'3

go /2°

Portoricana

S. Fr.eo de

Portoricana

Macoris l(1"
KRZ1'WDA W.

Superior 1/3

Bokwng,, 2 '

Zaire

NECROLOGIUM
Sept.-Oct., 1988
N° NOME\

(ONIIIt ItI

DIES OR

DOMIS

AET. VOC.

50 GOMEZ Carlos Felipe

Sacerdos

21. 9.88

Guatemala 1°

66

51 TAGGAR'I SvIvester

Sacerdos

19. 9.88

Philadelphia 10

78

49
55

52 IRREGO Marco

Sacerdos

1. 8.88

Bogota /°

73

48

53 RICE Robert E.

Sacerdos

7. 8.88

54 CASHMAN Edward

Sacerdos

29. 9.88

Pemville 13°

75

57

New Orlenas 6°

75

57

55 GOMEZ Pedro

Fratcr

15. 9.88

Mi%.rieo 1°

70

53

56 IMAS Jesus

Frater

7. 9.88

Santurce 1°

82

65

57 FREI'l AS de Manuel

Sacerdos

3.10.88

Lisboa 11

68

50

58 BOASSO Michele

Sacerdos

3. 9.88

Verona-

83

55

59 BOVARINI Giuseppe

Sacerdos

22.10.88

Qu i nzano 14°
Siena 11°

78

54

60 HOAR Thomas F.

Sacerdos

28.10.88

Philadelphia 1°

54

34

61 MUSIZZA Paulo

Frater

25.10.88

Casale

89

55

Monferrato 8°
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APOSTOLATS VINCENTIENS
USA - EASTERN PROV. (Orientalis)
BROTHER STEVE 'RETIRES-; BEGINS NEW (..IREER
HELPING FEED, CL0T1lF_ -1RF',1 POOR
Obedience has taken Brother
Stephen J. Kennedy on a
circuitous route to the fulfillment he was seekeng when he
joined the Congregation of the
Mission 30 years ago.
It was in response to a request by his superiors that he
applied for, and was eventually
appointed, postmaster at the
United States Post Office at
Niagara University. Twentyfour years later, last March to
be exact, the 60-year-old Philadelphia native retired from the
job he took out of obedience.
He his now doing what he has
always wanted to do, helping to
feed, clothe and educate the less
fortunate. "That's what I left
home for," he says. "I didn't
leave to work in a post office."

His retirement from government service has allowed him
to do full time what he das
done for many years on a parttime basis. On days off and
after hours during his postal
career. Brother Steve was
likely to he found preparing
lunch at a soup kitchen in Niagara Falls, helping a child with
homework, or visiting the sick
and infirm.
Today, instead of starting his
day behing it postal counter, he
is likely to be behind the wheel
of a 14-foot van recently donated to the St. Vincent do Paul

Center by the Eastern Province
of the Vincentian Fathers and
Brothers. With it, he makes his
rounds of the community, collecting clothing, appliances
and household goods for distribution at the center.
The need which Brother Stefe
knew existed has become quite
evident during the center's first
year of operation. An estimated
8,000 people entered the store in
search of clothing for
themselves and family members.
No questions are asked and no
proof of financial need - producing a welfare card' -for example - is expected.
"These people are hurting,'
says Brother Steve. "They have
dignity, and they shouldn't he
hurt any more than they've
already been hurt."
Those few who have been
found taking advantage of the
stores free clothing have stopped
after being reminded of the
reason for the store's existence.
The generosity of those who
have donated clothing to the
center has been remarkable.
Equally generous with their
time are the volunteers who
staff the center, which is open
Monday to Saturday. Brother
Steve is also quick to point out
that it is the support received
by Niagara University that allows the center to function.
The university pays the rent
and utilities for the center,

- 481 which is located at Main Street
and Ontario Avenue in Niagara
Falls.

While the center receives
most of Brother Steve's attention, it is but one of his charitable pursuits. He also spends
time at the Lampstand, a soup
kitchen operated by the Niagara Falls Catholic Worker program, where lie takes hit turn
preparing the noon meal. The
evenings might find him tutoring children or teaching religious instruction in an innercity home.
Working as if to make up for
lost time. Brother Steve is
always eager to do more. He
would like to open a center for
tutoring and other activities,
including6 sports. "1 have lots
of plans," says the gregarious
Brother Steve. "All I need is it
place to do it."
His widespread involvement
with the poor and less fortunate has allowed him to witness
firsthand both the joy and pain
that comes from such work.
One family helped by the
center, for example, arrived
from the South with only the
clothes on their backs. When
Brother Steve found a woman's
three children sleeping on the
floor of an apartment, he immediately launched a search
for beds.
Such examples, lie says, are
not unusual . "It happens more
than you think," lie observes,
speaking from experience that
grows more varied and more
informed each day.

Word about the work being
done at the center has been
spread mostly "on the street,"
Brother Steve says. The system
is apparently an effective one
because the center has
received it steady stream of
contributions. There is a constant need, however, for children's clothing.
One thing Brother Steve has
found that pleases him is that
many individuals once in a position of need themselves are
now responding to the plight of
others. "A lot of people got
their start many years ago
from the St. Vincent de Paul
Society and now want to give it
back," lie notes.
In addition to public support, Brother Steve has also
found it willing cadre of volunteers in Niagara's students.
And he is grateful for the university's committment to the
center and its willingness to allow him the time to do what he
enjoys doing most. "The school
is the motivator," he notes. "I
don't know if there is another
school in the country that does
anything like this."
His only regret, lie says, is
his loss of daily contact with
the university 's students.
"This is fun," he says of his
work at the center.
Fun?
"Maybe 'fun' is the wrong
word," he says upon reflection.
"It's satisfying. It took me 30
years to get to it, but I got it. I
persevered.
!,inns L. ORMSBY Jr.
Public Relations Director
"EAGLE' , Niagara University

winter '88, p. 10-11
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IL PAPA GIOVANNI PAOLO II
NEL NOSTRO COLLEGIO ALBERONI DI PIACENZA
In varie occasioni la Cornunita del Collcgio Alberoni, Missionari e Seminaristi, al completo o in parte, aveva potuto incontrare
it Santo Padre. Ultima in ordine di tempo I'opportunita offerta
dalla S. Messa celebrata da S.S. Giovanni Paolo II in Piazza
S. Pietro it 27 settembrc 1987 per it 250° anniversario della
canonizzazione di S. Vincenzo de' Paoli. Ma riceverc la visita del
Papa in casa propria e un'altra coca: e un evento eccezionale
anche in questi tempi di frequenti viaggi apostolici di Sua Santita.
Si puo ben irnmaginare, quindi, la gioia con cui e stato accolto
l'annuncio che, in occasione della sua visita a Piacenza, Giovanni
Paolo II sarebbe stato tra not it 5 giugno per it pranzo e un po' di
riposo. Nella citta che fino a qualche anno fa vantava it primato di
avere ben cinque Cardinali viventi (ancor oggi ne ha quattro), it
Papa avrebbe sostato in quello che qualcuno ha chiamato la
fabbrica dci Cardinali. Al Collegio Alberoni, infatti, hanno ricevuto la loro formazione i Cardinali Antonio Samore (t 1983), Agostino Casaroli, Silvio Oddi e Opilio Rossi. Ma in esso hanno studiato
pure, per non ricordare che i viventi, i Vescovi Mons. Luigi Poggi,
Nunzio Apostolico in Italia, Mons. Arternio Prati, gia Vescovo di
Carpi, Mons. Luca Brandolini, nostro Confratello e Vescovo Ausihare di Roma per la pastorale sanitaria.
11 Pupa va in Collegior Per trovare un precedente bisogna
risalire al 1799: dal 15 al 17 aprile di quell'anno vi sosto Pio VI,
ammalato, in viaggio verso la Francia dove veniva condotto in
esilio. Gli furono riservate accoglienze giudicate "buone, devote,
attente e cordiali". Centocinquant'anni piu tardi, nel 1949, fu
messa all'ingresso del Collegio una lapide-ricordo che parla di
Pio VI come di un "exsul immeritus". Giovanni Paolo II veniva ora
a not di propria iniziativa, da uomo libero, salutato come "pellegrino apostolico verso it terzo millennio dell'era cristiana". Non
potevarno riscrvargli accoglienze meno buone, devote, attente e
cordiali.

Quando e arrivato at Collegio, it Papa proveniva dalla Cattedrale, dove aveva celebrato la S. Messa. Accolto da me e dal
nostro Visitatore P. Braga, ha amabilmente sorriso quando gli ho
detto che eravamo licti di accoglierlo come "uomo libero e ha
volto lo sguardo alla lapide che ricorda la sosta di Pio VI.
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respirava aria di festa: to dicevano le bandiere pontificia e italiana the svcntolavano sul portale di granito lasciando ogni tanto
apparire lo stemma rimesso a nuovo, le piante verdi lungo la
facciata, i vasi di taggeti e salvia splendens sui davanzali del
pianterreno. le composizioni di fiori the ornavano it refettorio, le
sale, la cappella, la statua delta Madonna at primp piano e I'appartamento riservato at S. Padre. Ma l'aria di testa era soprattutto
nei cuori e sul volto di tutti. Non si pup dire pero the non ci fosse
anche un po' di trepidazione.
Nei rcfettorio del Collegio, in cui si trova la bellissima tela
della Cena di Emmaus di Giorgione e Tiziano, it Santo Padre si e
intrattenuto a pranzo con tutta la Comunita dei Missionari,
Professori a Alunni. Come ci era stato raccomandato, it pranzo e
stato semplice e vetoce, preparato dal personale del Collegio e
servito dai seminaristi stessi. II Papa ha conversato affabilmente
con i suoi commensali: da un lato S. Em. it Card. Casaroli e
P. Braga, dall'altro S. E. Mons. Vescovo di Piacenza ed io. Era
trascorsa poco pie di mczz'ora quando Giovanni Paolo II si e
alzato, ha detto la preghiera di ringraziamento e si e ritirato per
un po' di riposo, non senza aver augurato "boon appetito" a tutti e
aver aggiunto "buon appctito at Collegio c buon appetito per it
Collegio". Era it migliore augurio the potesse farci , un augurio di
chiaro stampo vocazionale the egli ci rivolgeva riallacciandosi
alla conversazione appena fatta. Poco prima, infatti , it Card.
Casaroli gli aveva ricordato come in passato ci fosse "appetito" e che appetilo! - per it Collegio: crane tanti i giovani the
desidcravano entrarvi, ma i posti erano pochi.

Per it riposo era stato riservato at Papa l'appartamento del
Superiore del Collegio: un appartamento modesto, ma silenzioso
e sicuro, rimesso appositamente a nuovo. Sua Santita avrehbe
avuto bisogno di un lungo riposo: era apparso a tutti motto
affaticato. Invece... poco dopo riprendeva it suo ritmo stressante:
firmava una speciale benedizione per it Collegio; riceveva l'omaggio di alcune medaglie commemorative del 250° delta fondazionc
del Collegio (trittico in oro, argento e bronzo del 1982) e Bella Sua
visita (dittico in argento c bronzo); si incontrava con not in
Cappella. Qui abbiamo vissuto un momcnto particolarmente significativo: dopo aver sostato con not in preghiera, it Papa ha
voluto farci dono di un Calice d'argento, ha ricurdato con poche
parole ['opera svolta dal Cardinale Alberoni e dal suo Collegio per
la Chiesa invitandoci a prcgare per i defunti, poi ha salutato
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e incoraggiante - P. Braga e me, si a avviato verso 1'uscita del
Collegio . Ma non ha potuto lasciare it Collegio senza una stretta di
mano al personate di servizio e senza dedicare qualche momento
alle Suore di Clausura Carmelitane a Benedettine che, con un
permesso speciale, avevano potuto lasciare la clausura a venire in
Collegio per vedere it Papa.
Erano ormai le 15,15. Davanti at Collegio, lungo la via Emilia
c di fronte alla Facolta d'Agraria dell'Universita Cattolica tanta
gente attendeva Giovanni Paolo II. Quando it Papa esce dal Collegio a tutto un applauso che si confonde con it nostro saluto e it
nostro rinnovato grazie per it dono che ci ha fatto con la sua
visita.
Sapevamo fin dall'inizio che Sua Santita sarebbe venuto in
Collegio per it pranzo e it riposo. In pratica per Lill momento di
pace, di relax. Non erano previsti discorsi e non ci sono stati.
Dovevamo essere solo not del Collegio (missionari, vari professori, alunni , personate ) e it Santo Padre con le persone del seguito, e
cosi a stato , anche se tanti avrcbbero voluto essere con noi.
L'incontro a avvenuto in un clima di semplicita e di discrezione.
Difficile dire cio che ognuno ha provato net profondo. Ma si puo
certamente affermare che una cosa ha colpito tutti: to zelo infaticabite con cui Giovanni Paolo 11 si da senza riserva per incontrare
I'uomo, ogni uomo, per annunciargli it Cristo, superando ogni
ostacolo, ogni stanchezza, sottoponendosi ad un ritmo di vita
capace di fiaccare le fibre pii robustc. Una testimonianza davvero provocatoria per una comunita come la nostra

2. IL COLLEGIO A1-11FRON1: UNA LUNG. STORIA IN BREVE

Sul lrcogo dell'antico la:;aretto rrasce
it "Sentirtano per chicrici poveri e meritevolt
11 Collegio Alheroni, infatti , cone risulta dalle Tavole di fondazione, a stato voluto per formare "ottimi ecclesiastici, st per i buoni
costumi che per la sana doitrina ', per dare alle parrocchie dei huoni a zelanti parroci e confessori . Fat to costruire a proprie spese e
dotato dei heni necessari dal piacentino Cardinal Giulio Alheroni
(1664-1752), che era stato Primo Ministro di Filippo V di Spagna, it
Collegio ha aperto i battenti al primo gruppo di 18 alunni net novembre 1751. Doveva trattarsi di "chierici poveri" che sarebbero
stati aiutati a diventare sacerdoti o, net caso di una scelta diversa,
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societa. In Collegio si sarebbe entrati per concorso. La disponibilita des posti era di 54 per la diocesi di Piacenza e di 6 per gli
Studenti della Missions (qucsti da ammettersi senza concorso).
Chi era arnmesso alla heneficenza avrebhe frequentato un cot-so
di studi di nave anni dopo gli studi umanistici.
11 Card. Alheroni stesso voile the la direzione, I'insegnamento
e I'amministrazione del suo Collegio fossero affidati in perpetuo
ai Preti delta Missione. Egli conosceva personalmente l'opera dei
Missionari di S. Vincenzo de' Paoli a Roma, alla Casa di Montecitorio, e conosceva in particolare it P. Bernardo delta Torre, Superiore e Visitatore. Fu questi, considerato it "domatore" del Cardinale, a suggerirgli I'opera da realizzare al posto dell'antico lazzaret toe ad assisterlo nella costruzione stessa del Collegio, divcnendone anche it primo Superiore. Di fatto, i Preti della Missione
suno alla guida del Collegio Alheroni della sua londazione in poi.
Solo I'amministrazione (lei heni c stata lord tolta net 1868 con la
costituzione dell'Opera Pia, del cui Consiglio peru, dopo it Concordato net 1929 tra la S. Sede e I'ltalia, lanno parte due Missionari
nun addetti al Collegio.

Il C'ollegio Alheroni: da 250 arms centro di forntazione
urnana, religiosa e custode di grandi capolavori d'arte
Nel cot-so della sua plurisecolare storia it Collegio si c sempre
distinto come centro di formazione ecclesiastics per la profondita
della vita spirituale, per I'austerita della discipline unita ad una
grande fratcrnita fra Missionari e alunni, per la preparazione
pastorals c per la scrieta degli studi. L'aspetto pastorale c stato
garantito anche da opportune esercitazioni pratiche, prima soltanto nell'annessa parrocchia di S. Lazzaro, ora presso %arie parrocchie dells citta e Bella diocesi. Della scrieta degli studi, al
passo con i tempi, fa fede tutta una scrie di test imonianze, quali Ia
splendida e ricca biblioteca, it gabinetto di fisica, it museo di
scienze naturali, gli osservaturi meteoroiogico, sismico e astronomico, la rivista di Iilosofia e teologia "Divus Thomas", eec. La
stessa struttura del Collegio, la pace solennc the vi regna, la
presenza di educatori e prolessori competenti contribuiscono a
creare un clima adatto alla preghiera, alla riflessione, allo studio.
II gusto del bello e it senso artistico degli alunni si affinano
facilmentc a contatto con i tesori chc it Collegio racchiudc: basti
pensare aII'Ecce Homo di Aruonello da Messina, agli arazzi, ai
dipinti di Provost, Gossaert, Poussin, Reni, S. Rosa, della hottega
di Ra f faello, ora anche di I.. Signorelli e Giorgione e Tiziano,
all'argentcria, ai paramenti sacri... In Collegio hanno insegnato
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sono uscite celebrity come it giurista Gian Domenico Romagnosi
e to scrittore e politico Melchiorre Gioia, per non parlare dei 4
Cardinali e dei 20 Vescovi.
Dal 1966, in seguito ad alcnni mutamenti avvenuti nelta society e nslla Chiesa stessa - si pensi alla diminuzione degli aspiranti
at sacerdozio - at Collegio possono accedere per concorso anche
alunni di altre diocesi d'italia . Da allora in poi hanno studiato in
Collegio seminaristi delle diocesi di Parma, Fidenza, Bobbio,
Pontremoli e Mazara del Vallo (TP), mentre ne hanno frequentato
le scuole alunni dei Padri Scalabriniani, Carmelitani, Sacerdoti
dei SS. Cuori. 11 1987-88 ha visto affluire in Collegio un bet gruppo
di studenti dci Padri Sacramentini, in seguito at trasferimento del
loro studentato teologico da S. Benedetto del Tronto a Cortemaggiore. Sempre da quest'anno it Collegio annovera tra gli Studenti
delta Missione quattro giovani libanesi e ne attende attri quattro.
II corso di studi coniprende due anni di filosofia e quattro di
teologia. Dal 1970 10 Studio Teologico del collegio e affiliato alla
Facolta di Teologia delta Pontificia University S. Tonunaso di
Roma : prima di lasciare it Collegio gli alunni possono ottenere it
titolo di Baccelliere in Teologia.

Dal suo nascere , gelosamente custodito e diretto
dai vincenziani, per la Chiesa e per la society
La Provincia Romana della Missione ha avuto a cuore it
Collegio come opera di primaria importanza . I Missionari si sono
dati ad esso senza riscrve e in modo disinteressato, incrementandone anche notcvolmente it patrimonio sia economico (terreni)
the artistico, scientifico e spirituals. Credo the sia it Seminario
Maggiore the la nostra Congregazione tiene da piii lungo tempo.
Sono passati 256 anni dalla fondazione (1732) e 237 dall'apertura del Collegio. Quali i risultati? Le cure sono gia eloquenti per
se stesse. Basti pensare the dal 1751 at 1987 sono entrate in
Collegio 103 "Camerate' o gruppi di alunni. Le prime 55 (dal 1751
at 1913) in seguito a concorso triennale; le camerate 56-71 (dal
1915 al 1933) con concorsi piu o mono annuali; dally 72 alla 82
(1936-1966) di nuovo per concorso triennale; dalla 83 ally 103
(1967-1987) per concorso annuale . Gli alumni entrati sono complessivamente 2.103, dci quali it 66 per cento circa ha raggiunto it
sacerdozio. Tra questi si contano 119 Religiosi di Comunita diverse.
Ma non a tutto. La vita del Collegio non si esaurisce tra le sue
mura. 11 patrimonio artistico del Collegio , la biblioteca , it museo,
gli osservatori, la rivista, i professori the si sono succeduti
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stesso poi di essere un Seminario Maggiore to rendc punto di
riferimento net contesto diocesano. I Missionari del Collegio si
irovano curl variamente e intensaniente coinvolti nella vita delta
diocesi: attraverso it ministero the svolgono presso parrocchie o
gruppi ecclesiali; con la partecipazione at Consiglio Presbiteriale,
at Consiglio Pastorale, at Consultorio Familiare, ora at Sinodo
Diocesano, a Comrnissioni varie; con l'insegnamento nella Scuola
di Teologia per laici, la programmazione e to svolgimento dell'aggiornamento e dei ritiri del clero... Da un po' di anni, prima
P. Braga c ora to scrivente, sono stati chiamati a ricoprire I'ufficio
di Vicario episcopate per i Religiosi e le Religiose delta diocesi.
Anche oggi pero l'orizzonte del Collegio si estende oltre i
confini (fella diocesi di Piacenza. Non soltanto perche in esso
vengono formati giovani appartenenti a diverse diocesi e comunita, ma per it contributo the esso continua a dare alla cuttura
attraverso ricerche, puhblicazioni, confercnze dei suoi docenti,
per Ic collabor-azioni richieste dalla Chiesa itatiana e dagli organismi delta S. Sede, per I'opera di animazione the alcuni missionari
svolgono in vari ambiti ecclesiali.
Voglia it Signore the si rcalizzi I'augurio del Papa: the it
Collegio possa continuare la sua opera e molti giovani sentano it
dcsidcrio di entrarvi.

Luigi VL:RNASCHI, C.M.
(Boller . Vinc.'. Roma; it . 49; n. 5 ; 6, 1988; pp. 127-1141

FRANCE,

R1- JIU)f l 4ILLFS .4 C'H.1 TILLUV
Juillet 1988
Monsieur Vincent reconnaitrait-il le Chatillon de 1617?
A 1'entree du bourg, un panneau lui rappellerait quc ChatilIon, '"ville fleuric", a eti "sa paroisse".
Le vieil hospice, dcvenu "Centre culture) de la Dombes", a
garde sit physionomie exterieure rude, mais coquette. If est ores
hien amenage pour 1'accueil de grouper culturels, sessions, senmina ir es.
Chatillon a mis en valeur son patrimoine culture), et la Chalaronne est devenue une allec Iteurie de petunias, zenias, begonias
et autres fuschias.
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Dans son ancien presbytere, 3 surprises attendeni M. Vincent:
1. - Une comntunaute de Filles de la Charite, active, fraternelle
et accueillante. Cette Communaute est notre milieu de vie, d'echange, de priere, de detente.
Elie est notre appui pour les taches entrepriscs sur ('indication des Soeurs, aupres de families en difficulte de Chatillon et
environs.
De bon matin, le Centre de Soins s'active; les Soeurs et les
infirmieres laiques commencent la visite des malades, tandis que
les jeunes du camp vincentien se prcparent a rejoindre leurs
chantiers.
2. - Monsieur Vincent retrouverait aussi de vcncrables documents:
- ]'original du Rcglentent do la 1e Confrerie de la Charite,
de 1617;
- Ic Registre paroissial, signe de sa main;
- le Livre des Comptes de la le Confrerie.
3. - Et Monsieur Vincent sourirait: son presbytere est devenu
une ruche active: 18 jeunes, de 17 a 25 ans, ca se remarque!
- Que faites-vows done la, les jeunes?
- Monsieur Vincent, nous sontmes versus servir les personnel
darts le besoin.
Une flamme s'allume dans Ic regard de M. Vincent et un beau
sourire eclairc son visage.
- 0 Seigneur, je me souviens cornme si c'etait bier; car au
Ciel on vii darts un eternel present, et 1988 rejoins 1617... la
Maladiere, le sermon du 20 aoitt, la procession des bones gens de
Chdtillon, avec leur panier a provision! 0 Sauveur! vous m'ave:
fait signe par les patcvres!
- Monsieur Vincent, nous rCflechissons a tout cela durant
noire camp, et nous puisons darts vos ec•rits une inspiration pour
noire vie. Le vieux Regleme ^ tt de 16/7 est tine borne lumineuse, et
noes en aeons rnedite quelques extraits.
- 0 Sauveur! le u'ai rien fait . C'esi la Providence qui a tout
ntene.
- Mais vows I'avez Bien aidee! El nous avons envie de suivre
le cheniin que eons aver. trace. Grace a vos Filles de Chdtillon, nous
avons decouverl d'autres 'Maladieres'.
- Mais qui etes-votes done?
- Regardez, Monsieur Vincent, notes arrivons de 5 dioceses:
:arras, Lille, Met:, Dijon, St. Etienne.
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1 ° - Des jeunes qui veulent connaitre cc que vous avez fait et
cc que vous avez enscigne. Its ont appris de vous que "la Charite
est inventive jusqu a 1'infini'. Its trouvent que c'cst super!
"O Satuveur! Je n'etais qu'un pauvre vacher, et un eleve de 4 c1
j'ai garde les pourceaux. Dieu a voulu se servir de ma pauvrc
personne, de Mademoiselle, de ces Dames ei Filles de la Charite.
Les PAUVRES ont ete mes maitres'.
2° - II v a aussi une postulante Fille de la Charite.
"Alt! vous me rappelez Marguerite N'aseau, et Barbe et Cecile
Angiboust, et Jeanne Lepeintre, et Louise Gansu[... et tans d'utttre.s.
0 Sauveur, quel bonhetir 4 ces bonnes lilies de s'ert aller continuer
la charite yue Notre-Seigneur exercait sar la terre".
3° - 11 y a aussi des jeunes en recherche de vocation.
"Que le bon Jesus les eclaire ! Je les benis . La Mission a besoin
de bras pour la Charite et l'arnunuc e de 1'Et 'angile aux pauvres. I1
rte inc suttit pus d 'aimer Dien, si non prochuin rte Paine".
4` - F ,t voici un seminariste qui acheve sa 3° annee de Grand
Seminairc.
"0 Sauveur, que celu est beau! Se preparer cat sacerdoce par la
priere et 1'ettude! Mats it taut v joindre le SER VICE des PAUVRES.
C'est la grande ecole... les pauvres, nos maitres!
Je ne sais si le Concile de Trente avail pri•vu cela!".
Ces paroles de M. Vincent fortifierent Jean-Pierre en sa vocation.
5° - tt voici 5 Filles de la Charite, deux de la Province de Lille
et trois do Ia Province tic Lyon:
'O rates Filles, allez, ate nom de Dieu! conme Mademoiselle,
lorsqu'elle rassemblait autour d'elle les premieres Servailles ties
Pauvres, nous etes donnees a Dieu, pour ainter Notre-Seigneur, et
le servir en la persortne des pauvres. Servant les pauvres, vans
serve; Jesus-Christ, cela est aussi vrai gue twus sommes ici'.
6° - Et enfin, dcux Pretres dc la Mission: Ics Peres Toulemon.dc (Prov. de Toulouse) et Meyer (Prov. de Paris). its noun enseignenl, mais aussi, ils partagent notre travail sur les chantiers.
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Mission, lorsque deja la vie s'echappuii de ntoi: Faire connaitre
Dieu aux pauvres, oh! que cela est grand! Les assister soi-nteme, et
faire assister de toutes les manieres, cesi evangeliser par paroles et
par oeuvres, et cest le plus parfait!".
Regardant tous ces jcunes, Monsieur Vincent ajouta: "Servir
les pauvres, cest It, chemin qui ntene le plus s(iren:ent an Paradis".
Puis it remonta en ce Paradis, non sans se retourner plusicurs
fois...

Lin service de charite dans d ' autres " Maladieres"
Le reglement de I'equipe, bcaucoup plus court que celui de
1617, se resume en 3 points : service effcctif des pauvres; priere;
connaissance de St . Vincent.
1 ° - Un service des pauvres stir 3 chantiers:
a) - Ic camp a demarre sur les chapeaux de roues: le soir
mime de noire arrives, une femme de la campagne, seule avcc 3
enfants en has age, a lance un appcl: I'orage menacait, ct Ic foin
risquait do se perdre. Toute I'equipe s'est mise a l'ouvrage: le foin
est a l'abri, et les 27 chcvres mangeront a Icur faim.
Dans cette petite let-me des "Gariannes", le chantier s'est
poursuivi toute la semaine:
- remise a neuf de la cuisine;
- transport du boil amens a la lerme, debite a la hache, a
la scie, et a la tron(;.oneuse;
- recoltc do I'avoine et du foin.
Le tractcur et sa remorque, prctes pat- un voisin, Wont cess6
de faire le va-et-vicnt;
b) - dans le bourg de Chatillon, un logement vetuste: uric
femme seule, bien connue des Socurs, se debat dans les difficultes
materielles et morales.
Une equips passera la semaine aupres d'elle: le logement est
retape, et un beau sourire est revenu sur le visage de Michelle;
c) - a 6 kms de Chatillon, en FILM, remise en ctat d'un
logement: patient et obscur travail, mail source de joie!
2° - La PRIERE:
Chaque niatin, au moment de la priere, meditation d'un texte
hiblique et d'un texte vincentien, parfois repris a I'Eucharistic du
su,ir. Nous noun ellorcons de saisir Ic lien:
PRIERE et SERVICE effectif des pauvres;
LECTURE vincentienne et engagement.
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"Servantes des pauvres, cest comme si on disait 'servantes de
Jesus-Christ'.
"Dieu ainre les pauvres; et par consequent it ainte ceux qui
aiment les pauvres.
"Cherchons, messieurs, cherchons les plus pauvres et les plus
abandon rtes.
"Helas! combien pensez-vous qu'il v a de bonnes dines qui ne
parlent jamais a on pauvre!".
A la prierc, les jeunes disent cc qui les anime, leur reaction a
la lecture do St. Vincent, Ieur action de grace, leer intercession
pour les pauvres qu'ils vont scrvir en chantier.
3° - Une decouverte de St. Vincent.
Une pochette touristique, garnie de textes vincenticns, a etc
remise a chaquc jeune, des le debut de camp.
Le film "Monsieur Vincent" a suscite des reflcxions:
- mise au point sur Ics inexactitudes et les deficiences du
film: scene de Chatillon (qui herissc Ic poil des Chatillonnais),
enfants trouves, galeres, Louise de Mat-iliac, les Dames de la
Charite;
- approfondissement des aspects mis en veilleuse ou totaIement absents: Foi et Priere de M. Vincent, la Mission d'Evangelisation, la vocation des Freres;
- Ics caracteristique de la Mission vincentienne: esprit
d'humilite, simplicite, charite, le service "spirituel et corporel"
des pauvres: "l.es Missions que nous )raisons, en France et en italic,
pourquoi sont-elles? Nest-ce pas pour instruire les gees des campagnes et pour pourvoirau soulagement des nralades necessiteux".
Comment realiser, au XXe siecle, cet ideal vincentien?
L'urgence des chanticrs (des jeunes ont parfois travaillc jusqu'a 22 h.) ne nous a pas permis de consacrer autant de temps que
nous I'aurions souhaite a la connaissancc de St. Vincent. Nous
n'etions pas en "session vincentienne". Mais Ic desir des jeunes, et
('experience de ces camps de '87 et de '88 nous invitent a reamenagcr notrc organigrarnrne pour '89.

Service des pauvres et service paroissial
Le dimanche, animation liturgique a l'eglise . Mais apres la
Messe, une animation "paraliturgique" sur la place do I'eglise et
dans les rues de Chatillon; les guitares ont rythme le "Magnificat"
de Tairc.
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Entre le bon Pere Morel, Cure, et les jeunes du chantier, passe
un courant d'amitie. Deja I'an dernier, a sa demande, Woos avons
amenagc un local pour accueillir des gens de passage, routards et
autres desherites.
Cher Pere Morel, nous n'avons pas oublie Ic pot de l'amitie
que vous avez offert a 1'equipe; vous aviez apporte avec vous le
vieux "registre des comptes" de la 1" Confrerie de 1617.
En plus de Chatillon, vous dcsservez 5 autres parroisses. Que
pourrions-nous faire pour vous?

Un chemin de connaissance des pauvres
"Il taut les voir a l'oeil et par experience", repetait Monsieur
Vincent.
Au contact des realites concretes de la vie des pauvres, noire
regard de "jeunes intellectuels" se decante; la proximite des pauvres, les liens tisses avec eux, au lieu meme de leur vie, les
conversations, le service d'entraide eclairent notre regard. Le
cocur des pauvres, leur chemin parfois douloureux nous sont
devenus plus proches: on ne voit Bien qu'avec le coeur.

Une source de JOIE
Les jeunes ont quitte leur cadre de vie habituel. Pour cc camp
its ont preleve sur lour petit budget et leer temps de vacances.
Mais ce sont eux les beneficiaires: la joie qui rapprochait les
jeunes et adultes, atteles a tine meme tache, dans unc pricre
partagee, cette joie, its I'avaient cux-mcmcs suscitee sur le visage
et Bans le coeur des personnes qu'ils out servies.
Et cette joie, elle a eclate de multiples manieres: les chants
autour des guitares et du piano, une memorable ballade stir les
rives de la Chalaronne; des chants mimes, et cette "confession", a
la nuit tombante, aux "Ameries". Et ('evocation dune famille
bressane d'autrefois! 11 nc manquait meme pas le poupon dans
son landau!
Mais cette joie. s'cm-acinait aussi dans la chair des jeunes: aux
mains, des ampoules, des ecorchures qu'il fallait protcger d'un
tinge pour tenir encore le manche de l'outil. Chez d'autres, des
Caches de peinture dans les cheveux, sur les membres ou les tee
schist, eon-me autant de signatures qui authentifiaient le travail
accompli.
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Pour connaitre St. Vincent, les jeunes Wont pas seulement
prix le chemin des documents, ouvrages et savants exposes; its out
suivi la voie rovale de la "charite effective". La figure historique
de St. Vincent est devenue contme plus vivante, plus proche. La
rencontrc des pauvres a aide I'equipe a communier a St. Vincent
par Ic chemin des pauvres. Lus Bans le cadre du service quotidicn
des pauvres, les textes vincentiens ont prix connne un gout
d'authcnticite.

Chatillon, lieu d'accueil
Le "Centre Culturel de la Dombes" accueillcrait facilcment
des Confreres, Freres et Filics de la Charite, en session ou autre
assembles.
a. situation geographique:
454 kms Paris
Chatillon
553 kms Toulouse
b. possibilites d'accueil:
48 chambres, a 1, 2 ou 3 his (et d'auu•es lits chez le P. Morel
ou les Filles de la Charite);
salles de reunion, materiel audio-visuel.
Prix dune pension journaliere : 132 f. - TO 74550370.

L'an prochain a Chatillon?
S'il plait a Dieu, car
"stir sa route vers les pauvres , duns le Seigneur, St. Vincent same
respecteusement torts ceu-; qu'il rencontre, et it les invite, h umblement et aimablement a se juindre a lui Bans son pelegrinage viers la
Cite des Pauvres" (Pere Richard McCullen).
Au nom de I'equipe de Chatillon, bien fraternellement.
Roge r AIFYI R
Prctrc tie Ia \tiaioai

-494ENCC' ENTRO LW LA CLAPVI
Mexico, 20-21 julio 1988

1. - El III Encuentro CLAPVI sobre la Formation de nuestros
Estudiantes se. tuvo en Xochimanca, en el flamanic Teologado que
la Provincia de Mexico diu a CLAPVI el honor de cstrenar. Amplio,
comodo, funcional, en una ubicacion de altura que permetia
contemplar al Norte parte do la gran ciudad, un inmenso campo
de luces, por la noche! (con fuegos artiliciales nruchas de ellas).
Un gran espectaculo, solo superado por el tie las atcnciones con
quc Padres, Hcrmanos v Estudiantes nos prodigaron. Realrnente
se pasaron!" Todo esto hizo mils facil el trabajo.
El promedio de participantes fue de 35, do los cuales 9
estudiantes (incluido un teologo colombiano). Dc los Padres, 22
Gran delegados de las Provincias CLAPVI, con estas particularidades: era le primera vez que en on Encuentro asi habia representantes de todas las Provincias (incluidas Cuba v Costa Rica). De
los 35 participantes solo 5 no Bran anicricanos. Delegation mas
numerosa - descuntando la anlitriona-, la de Perir, con 3 Padres. Chile estuvo reprrsentada put- los PP. Antonio Victor. (Las
hermanas se hicieron presentes solo en la apertura clausura del
Encuentro asi corno en la Eucaristia del miercoles 27 en la
Basilica de Ntra Sra de Guadalupe v en la reunion de saludo del
jueves con las Voluntarias Vicentinas y Vicentinos de Ozanam.
Aunquc nos acompanaron con sus oraciones y bucnos descos, no
partiparon en el Encuentro...).
En su saludo de Bienvenida v Presentation del Encuentro, el
Presidents do CLAPVI dijo: "eritre nosotros, esto.c encuentros to
son de oration, de cont ivencia /raterna, de trabajo, de enriquecinrierrto personal, de production para las provincias... ". Todos cstos
aspectos lueron recogidos en el Programa v Horario del Encuentro v desarrollados cada dia mejur. Asi aparecio en las evaluaciones de cada mariana v en la evaluation final.
Presidio la Eucaristia del dia de apertura del Encuentro, el
Visitador de Mexico, P. Carlos, que nos diu una calurosa bienvenida. La Eucaristia ciel dia de clausura - en el dia de S. Justino de
Jacobis -, el Presidente de CLAPVI P. Antonio. En las ofrendas
cada ComisiOn fue presentando al Senor el fruto de su trabajo. El
P. Victor, elegido Secretario del E ncueniro, prescnto el cuaderno
con las Actas.
Contando con el Programa-Horario tcntativos presentados
por el Presidents. v Secretario Ejccutivo do CLAPVI, la organizacion del Encuentro no duro ni una hora. Una novedad en la
organization fue la constitution de una Comision Coordinadora,
integrada por el Presidente y el Secretario Ejecutivo de CLAPVI v
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programer el trabajo del dia siguientc junto con el ponente. Sc
trato de dar variedad a la nietodologia del trabajo ,, unidad a la
finalidad del mismo, do rnodo que, haciendo on trabajo distinto
cada jornada, se Iucse siempre en la misma direccion.
Dio unidad al trabajo - y al desarrollo del todo el Encuentro
-, el proposito de confeccionar on Suplemento CLAPVI a la Ratio
Formationis C.M. dc los Seminarios Mayores. Tenor siempre
presents el contexto latinoamericano, analizar las ponencias v
hacer los trabajos grupalcs desde y para America Latina, fue el
factor, aglutinador. Junto con on Reglamento sencillo para el
trabajo, se present() el siguientc objetivo, como logro del Encuentro: confeccionar cl Suplemento CLAPVI de la Ratio Formationis
C.M., formular algunos puntos dc retlexion, concretar algunas
"propuestas, sugerencias v recomendaciones". A la luz de los
resultados, parece que el objetivo fue muv pretencioso. Con todo,
si no lo mejor, es to mejor que juntos supimos darnos. Hay que
toner en cucnta que lo hecho es solo una primera aproxiiliac ion a
la Ratio Formationis C.M. desde AL. Nada definitivo, el Suplemento podra ser perfeccionado en nucvos Encuentros.
Es simplemente imposible rcferirse aqui y ahora al temario y a
los ponentes. Gracias a estos las Provincias CLAPVI y los formadores podran contar con Lill nucvo y rico material, que vienc a
incrementar el ya existents de otros Encuentros y Cursos (1).
Momentos especiales dentro del Programa del Encuentro que constituyen su parte ilustrativa y gratificante, contemplada
para estos Encuentros - fueron: la visita a Las Piramides (Teotihuacan) y el Comcnto de Acolpan (domingo 24); Eucaristia en la
Basilica y asistencia at Balet FolklOrico Mexicano (tarde del
miercolcs 27). Antes v despues del Encuentro, los participantcs
tuvieron la oportunidad de conocer algo mas sic este gran pais y
de esta gran Provincia; sobre todo, gozar de su acogedora hospitalidad.
OraciOn, trabajo N. vida en comun, dieron vida a Lin nucvo
espiritu. Por encima de las cartas y los documentos que nos
Ilevamos a casa, este nucvo espiritu - do animar v acompanar la
Formacion en nuestras Provincias - es sin duda to mas importnnle,
Antonio ELDLAYEN, C. M.
("Boles. Prov.", Chile, n. 105)

(1) N.R.: Todo el material esta publicado en la revista "(7upvt", n. 60

- 496 11. - PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES
DEL ENCUENTRO DE FORMACION REALIZADO EN MEXICO
Julio 20 al 31 de 1988

Al M.H. P . General y su consejo:
Que se elabore pronto la Ratio Ferntationis para los Henna nos
Coadjutores, segtin se pidio en la pasada Asantblea General.

A los Visitadores de CLAPVI
1. Que las Provincias - CLAPVI - que cuentan con formadores experintentados, intercantbien por uno o dos afros, con aqueHas Provincias, cuvos formadores sears jovenes. a fin de que estos
puedan capacitarse.
2. One se promuevan por medio de CLAPVI cursos interdisciplinares, para la capacitacion de los formadores v que con motivo
de las 500 altos de la evangelizacion en America Latina, se Naga
ruu^ para profundizar la Nueva Evangelizacibn.

A ]as Provincias latinoamericanas
1. One en cada Provincia se tenga rtn progrania de formacicin
vicentirra gradual v sitenlatico, para cada elapa de la forrnacion, en
armonia con el co ^ rjunto.
2. Que las Provincias ofrezcan facilidades a los formadores
para actualizarse en cursos, de la Clar, Oslanr v otros centros
(atirroar ^ tericanos.
3. One la especializacicin v actualizacion de los miembros de
la C.M. se haga en centros latirroamericanos (Sao Paulo, Belo
Horizonte, Mexico...) adenras de los centros europeos.
4. One calla provincia en sit 'plan do formacicin permanence',
provea sobre todo para los formadores, cursillos intensivos de
inforrnaciun , sobre los logros que la ciencia de comportamiento
hunrano , ha ^ r ohtenido.

Al Secretario de CLAPVI
C'rear nn centro de docunrentacion que retina irticiativas,
experiencias, infornzacii»r v datos de interes que puedan interesar
a las Provincias ('LAPVI.
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SHARING, COLLABORATION

In Aug ust 1986, four Vincentians, two priests and two brothers, carte together to form
a pastoral team to serve the
Catholics of the counties of
Montezuma and Dolores.
Formerly, there had been a pas!nr serving St. Margaret .Marv
Church in Cortez and its mission, St. Jude in Dove Creek.
Another pastor served the ^nission churches of St. Rita in
Mancos, Our Ladv of Victory in
Dolores and Immaculate
Conception Chapel in Rice.
When the Vincentian team
arrived, they were overshelrtted
by the possibilities for cooperation and collaboration.
Fortunately, the team had
sonic' help during that first
year. The Vincentian Province
of the Midwest contracted t-itlt
Inter-Conmunity Consultants,
Inc., of St. Louis, a group that
deals with coninuntication and
management skills for religious
groups. Consultants ?net with
the team four tunes during
their first year to help thent
work toward goals of collaboration and consensus-style decision-making.
In January 1987, the parish
councils of all the churches
served by the Vincentian team
carte together to learn about
what the team had been trying
to accomplish, namely, better
ways of collaboration and
cooperation.

As a result of this meeting,
the parish councils now come
together about twice a year to
share their successes and failures , their problems and challenges. Along with the sharing,
the meetings help the councils
to feel less isolated and more a
part of the whole.
The pastoral team continues
to try to exemplify in their approach to community and ministry the same kind of collaboration each church is called to
live antong_ its members and
with other churches.
The weekend bulletin, "Montelores Catholic C'onnnunity" is
shared by all tire churches as a
source of information and communication. The bulletin has
helped rile churches to share in
what each is doing. Many programs, including RCIA, are also
joint ventures of all the churches.
Father Rich Lause, C.M., lire
associate pastor, and I alternate
weekends among the churches
to give 1/te people more variety.
In the everyday administration
and events, however, I serve as
the "primary priest presence"
for Cortez and Dove Creek,
while Father Rich serves in the
same capacity at Mancos and
Dolores. Brother Alan Bronder,
C.M., is the religious education
coordinator at bout Marcos
and Dolores, as well as oversees
the Ministers of Care and the

- 498 Youth groups.
The last two wars have
brought a great deal of change
and restructuring to the
Montelores Cathol ic C'onnnunitv trith regard to the pastoral
team approach and the collaboration and cooperation within
and among the Catholic chur-

ches. The things that have been
successfully accomplished so
far are a tribute to the flexibility, open-mindedness and
enthusiasm of the Catholic people of the Four Corners Area.
Henry W . GRODECKI, C.M.
("The Ch ronicle' )

Prov . de TOULOUSE.
('l/A J ILLON-TOI'LOUSF:
UNE SES.S/O,V VLVC'ENTIFNNI,.' INTERNA770N.41.1=

Les evsques d'Europe, le pape ne cessent de nous le repeter: it
est temps de commencer la nouvelle evangelisation. Comment
inicux repondre a cettc invitation qu'en commenSant par se mettre a I'ecoute des saints et des grands hommes qui on( su rclevcr
les delis de leer temps pour annoncer Jesus-Christ. C'est cc
qu'une dizaine de seminaristes de la Mission, autour du P. Sylvestre (visiteur de la province de Toulouse), ont essave vivre du 20 au
30 juillet.
Suite a I'assemblee generals qui invite a organiser "des rencontres de forinateurs et d'etiichants de divers pays on de regions
differences pour permettre et faciliter 1'echange clexperience".
(Lignes d'actions 34, § 4). le P. Sylvestre a lance une invitation aux
formateurs europeens pour une session d'histoire vincentienne.
Quatre seminaristes de la province de Saragosse, un de la province de Barcelone, et cinq d'entrc noun des prov. de France (tous
studiants en thcologic) ont participe a cette rencontre.
Lc voyage lut possible grace it I'amabilite des Soeurs dc
Chateau-I'Evsque qui nous avaient prete le J7. Lc P. Lesbats avail
accepts de nous conduire... queue que snit la route!... Nous etions
en compagnie du P. J.M. Ortiz venu avec les seminaristes espagnols ct du P. Lamerand, directeur des etudiants.
I.'itineraire qui commen4ait clans Ics Dombes, a Chatillon, et
s'achcva a Toulouse, noes a conduit it Ars, Annecy, Confort,
Grenoble, Aigues-Mortes, Viviers, Beaucaire, Carcassonne et Toulouse.
C'est dans la cure qu'occupait St. Vincent qu'a debuts notre
session. Queue emotion de decouvrir cc lieu ou commcnca la

- 499 grande aventure des "charites " qui aujourd ' hui encore mobilisent
de nombreux chretlens.
Notre premiere j ournee dehuta par I'office et I'oraison conlmunc, puis comnlcnca la visite. En milieu de j ourney, I'eucharistie noun regroupait pour rendre grace au Seigneur de tout cc qu'il
await fait en ces hommes et ces femmes quc nous decouvrions.
Apres Ic repas, Ics visites reprenaient . Le jour s'achevait par unc
priere partagee Bans la simplicite, apres le diner.
Sur la route qui nous conduisit sur Ies traces de Monseigneur
de Geneve nous fines un detour oblige sur lit tombs du patron des
cures : St. Jean - Marie Viannev. Cet apotre inlassable Lie la misericorde hrulait du desir que tour connaissent Dieu. Pour les louanges de Dieu, Tien n ' etait trop grand, pas moms Ic dais pour lit
procession du Saint - Sacrement qui ne pourra rentrer dans l'eglise paroissiale ; qu'inlporte, on fera une Porte plus grande l'annee
suivante! ... Ses techniques pedagogiques n'ont pas fini de surprendre : pour les jeunes les plus durs, it proposait qu ' ils lancent
des petards sur la parcours de la procession . Tout le monde
pouvait participer it la louange de Dieu.
En chernin , une halte au village de Soeur Rosalie nous ramene Bans les annoys 1800 en plein Paris, oi ^ une fille de St . Vincent
exerce son apostolat . Presente pour panser , soigner, aider durant
les dures epidemics , puis durant les revoltes . Elie developpera les
ecoles du quartier Mouffetard . Pas un n ' echappe it sa bonte, pas
rneme Ics pretres que les evcques lui contient pour qu ' ils retrouvent force et paix. Elie sera aussi it la croisec des Chemins qui
verra naitre les conferences de St. Vincent avec Frederic OZanam,
comme nous rappelait Bernard Massarini qui await prepare cette
presentation.
Arrives a Annecy, c'est lit rencontre avec Monseigneur tie
Sales, eveque de Geneve qui nous retient. St. Vincent disait de lui:
"l'honmre qui a It, rrcieux reproduit le bon Dieu vivant sur la terry".
En effet , comment tic pas s ' emerveiller deviant cet apotre inlassable, tel Saint Paul, qui , en plcin territoire protestant , 'a exercer
son nlinistere d'eveque. Son role le conduira a se lancer dans In
presse. II ecrira ses homelies, les distribuant sous chaque porte,
afin que ceux a qui elies etaient destinces (et ne Ies avaient pas
entendues ) puissent les lire. C'est sans doute cc courage missionnaire , allie dune grande douccur qui fern que, moms dune annec
apres son arrive, unit mission obtiendra plus de conversions... Jc
ne sais si les agents de la villc urn herite de son role, mais les
feuillcts qui atterissent stn- les pare - brise des voitures le font
penser . Ici, la conversion dcnlandee nest pas tout it fait aussi
spectaculaire , mais cite demands de se libcrer dun poids qui nest
pas toujours superllu : nest-ce pas monsieur le Directeur?
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A I'hommage de l'hornme, c'est un edifice simple, perdu dans la
nature, qui abrite le corps de cc confrere qui attend la resurrection des morts. Cet homme qui a travaille dons le secret it I'unite
des Eglises contemplcra certainement et contemple deja I'unite a
laquelle it a consacre tous ses efforts. "Qu'ils soient on en nous,
eux aussi, pour que le monde emit qoe to ni as enrove' (Jn 17,122).
Travaillcur de I'ombre, it sit nu>rt, it Clair connu de tous:
nonciature, ministeres, academic. 11 n'etait pas Line intelligence
except ion net le, mais it avail Ic don de mettre en relation Woos dira
le P. Svlvestre. nest-ce pas to une grande vertu missionnaire?
La route a poursuit very Grenoble out Bertrand Ponsard nous
pre_sentera la vie do Monsieur Clct. Une vie toute donnee a cc
peuple de Chine dont it donne des aperSus dins ces recits de
captivite. Ces derniers ne pourront nous laisser contenir Ics rives,
car si pour nous en plcin mois de juillet une couverture de lit nest
as tres necessaire , on comprend que dormir a une vingtaine,
dans une ccllule, sous une seule couverture - hien que de grande
taille - ne dolt pas Ct r e de tout repos ... Les recits do son confrere
monsieur Gahet decrivant la Tartaric ne manquent pas de poesie
non plus ... Mais cc qui captera le plus notre attention sera la wort
de monsieur Clet: tel Ic Maitre, it n'a pas etc plus grand, et en
serviteur fidcle, it finira martyr sur tine croix . II n'v a pas de plus
grand amour que de donner sa vie pour ses awls.
Un rapide clin d'ocil a "la prairie°, maison de Mart he Robin,
et nous rcprenons la route sur les traces du P. Vignc . Missionnaire zele, it poise sa force dans la contemplation de la passion de
Notre Seigneur . 11 fera partager sa devotion en edifiant un chemin
de Croix de pres de 30 stations. Pour continuer cette adoration du
Seigneur, it inventera une congregation qui rapidernent deviendra: "les Soeurs du Saint-Sacrement ". Croix et Eucharistic ne
sont-ce pas la les deux faces du mvstere de notre foi?
Chemin faisant, cc sera grace au travail de Bruno Novitski
que nous dccouvrirons tin fidcle ami de Saint Vincent. Originaire
de Beaucaire, serviteur discret, Monsieur Portail ne fera pas
heaucoup parler de lui, mais it sera toujours present daps les
entreprises de St. Vincent. Toujours disponihle it chaque appel, it
mourra quelques mois settlement avant son ami durant 35 ans.
Sillonnant la Provence, Aigues-Mortes nous reccvra. Ville
fiere qui dresse ses murailles le long de Ia mer, elle tCmoigne de la
loi de ceux qui partaient vers Terre Sainte pour ICs croisades. On
ne peut oublier quc c'est la ville qui recut St. Vincent a son retour
de captivite... si Von est de crux qui optent pour Ia veracite de cet
evenernent cunt r'overse.
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Unc traverses du pays catharc fut ('occasion de se rappeler
cette dure epoque de noire histoire religicuse. Puis ce fut I'arrivee
a Toulouse. Notre der-mere messe commune se dcroula a Buzet.
Lieu de la premiere messe de St. Vincent. C'cst ici quc, jeunc
pretre, it vint celebrer sa premiere eucharistic. Nous aeons rendu
grace au Seigneur parce qu'il s'olfre gratuitemcnt pour son Eglise et pour le monde, par les mains de ses prctres.
Au long de cc circuit, chaque maison de nos soeurs (a ChatilIon, a Contort, a Montolicu) qui sous on( fait la grace de nous
recevoir, a etc ('occasion de voir que nous vivions vraimenl
conime une famille, dans la cordialite et ('amour traternel.
Le cocur plain d'espcrancc, nous reprenons nos routes respectives. Les espagnols s'arrctcront a Lourdes, saluer Marie,
avant de rejoindre leurs missions d'ete. Pour nous, certains regagneront des activites vocationnelles (la marche clans lcs Vosges,
ou le camp restauration de 1'eglise de Montgesty), la mission de
Boissey, le camp service de Pir (aupres de handicapes): un autre
pour pratiqucr une langue qu'il avail etudiec durant l'annee,
grace a un travail qu'il avail ellectue aux vacances precedentes it
pit financer un voyage en Colombic, pour decouvrir la mission des
lazaristes dans cc pays.
En resserrant nos liens autour de nos predccesseurs, noun
aeons cu la chance de decouvrir les tresors spirituals qu'ils nous ont
Icgues. Stimulcs sur noire route par les recentes ordinations sacerdotales de Vincent, et celle de Benoit au Cameroun, sous boitons le
pas. II nous fact prendre le chemin car: "...notre vocation est done
duller non it une paroisse, ni seulement en no creche mail par touts
la terre, el pouryuoi faire?... Ernbra.sser le coeur des honnncs, faire ce
quc le Fils de 17tontrne a fait, hei yui est vein inettre feu an monde
afin de I'enflannner de son amour (Entretiens p. 681).
Berrtord AMASSARIN!

XVI Semana de Estudlos Vicencianos: Justiria N Solidaridad
con los Pohres en la Vocacion Vicenciana
Salamanca, 22-27 de Agosto, 1988

Un ai o mas, Salamanca foe centro de retmicin v de atencion.
Como cada alto, la Sentana herotana a la Fanzilia , le pace tomar
conciencia de sit identidad v de referirse a agnello que, en definitiva, se debe: el mundo de los pobres.
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nosotros pide sit actualizacio ^ t v anticipacion especificas. Nuestra
fe no dehe estar por encirna de lo.,, acontecir ^ tientos, ntas hies
traspasarlos explicitando las carem-ias existentes y potenciando
nuestra actividad de Cara al contpromiso.
Si el ano anterior el reto estahlecido fue el de la conciencia nuestro mundo genera pobres que alintentan sus estructttras v a la
vez la justifican -, este ario adquirio tot torso etas profetico al
advertirttos que nuestra labor ha de radicar en la opcicin fundamental de ocuparnos de las victimas que ese mundo genera, no
desde la resignaciort, la indi ferencia o el fatalismo (nuesira labor
no es la de "relleno'), si desde la critica crttda v operativa v desde la
asistertcia-prontocion - dentencia de aquellas estructuras
emper alas en justificar to injustificable.
La sensibilidad eristiana es experia en litnrtanidad. Hutnattizar, reto v tarea. lltunanizar desde la clave del scguimiento de
Jestis es aceptar que la solidaridad no es pura anecdota, sino clave
cornprometente que actualiza el comprontiso pasado v presente tie
Dios con la historia.
La solidaridad con el hombre, protagonista de la historia, nos
descubre las injusticias de la misma historia, generadora de las
ntisntas . J. Garcia Nieto S.I. nos propuso los retos de la sociedad
en clave de desa f io. La apariciart tie los rtttevos pohres con figura tot
circulo vicioso; el data sociologico ltahla porsi misnro . La Salida dc'
este circnlo tie pobreza reside en la lugica into nta del rnismo
sistenta; superar el rnito de la "sociedad dual" v sit justificaciim,
este es el objetivo.
I.a elate de la salvacicin ofrece tilt paradignia biblico. L. Gonzalez-Carvajal evidertcio que Dios es el motor que genera esa lucha, sit
voltortad salvifica se plasma en sit "parcialidad" v se resuelve en
una eleccion. La historia se e ^tcargei tie rectificar la voluntad de
Dios v de ratificar la lagica htemana - sittaciones de irtjusticia no exenta de voces pro feticas que siernpre reclantarart el deseo imperioso de renovar aquella alianza, ahora inaugurada ert Jestis, que
rompe de nuevo la lOgica lutntana v crea tot uuevo modelo de ser
que se prolonga en la Iglc.sia, debit v fuerie a la vez, coutinuadora en
el entpeho de Jibe rat al hombre del peso de las estructttras.
Hablar de jusncia huv es mas dificil que nttnca. Decir solidaridad es coma predicar en el desierto . La huida al 'g/reto ' es rata
temacicin (privatisnro de la fe ). Pretender- to de Jestis hov, conitilgar
con sit villa v destino hats sido los objetivos de Francisco Riera en
su ponertcia. Traducir la fe en obras de amor, el len,guaje de los
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entredicho nuestroserent tension con el deher-ser de Jestis. Pero es
alit donde belie nuestra esperan:a v donde reside la inspiration de
tlna Caridad creadora de Jussicia.
Efectivamente, asi entendido, el evangelio impele a an compro ^ niso politico inevitable: defender los derechos de aquellos que
parece no tenerlos. Optar por el Reino v pox- los pobres implica
desestahili zar poderes v revitali zar el sentido profetico, siempre
ahogado por la seduction tie la instalaciont . Optar por los pobres es
preocuparse por la situation vital tie los desheredados que no
ticnen parse cots los betieficios. Esta ha silo la pretension de la
ponencia del P. Francisco Carballo , situarnos ante tot quehacer
que pasa por la nnediacibn v no puede quedarse solamente en tuna
labor de preseru•ia. El proposito de tlna liberation pasa por el
dialogo de culturas.
El P. Jose Ma. Ibanez Burgos acentucO el ltecho de que la
justicia en el servicio vicenciano es una realidad de Fe, exigente v
corresponsahle, fraternal v organizada. Actualizar el carisma de
San Vicente radica en la vivencia v continuidad del compromiso
irtaugurado por Jestis en sit encarnacion: "4C6mo podemos amar a
Dios si no amamos to que El an16?".
l:n linea tie corre.sponsabilidad eclesial, el P. Celestino Fernandez e.vpresOO la amplitud del terra, extensible a todo lo que es
It;lesia, en sit riqueza v pluralidad: El Laicado v todo Voltottariado
que inspircin(lose en San Vicente continua v prolonga la creation
del mundo ideado por Dios. La "diacouia tie la Caridad" corno
praxis del amor es el escudo que reviste sal propOsito, parcial v
solicito por el mundo de la pobreza.
Este afro hl Senrana se ha visto reforzada con la presencia de
la Superiora General de las H/LCC. Y del Superior General de la
C.M. Y tie las H/LCC.
Sor Ana Duzan desarrolld en sit ponencia la conviction de que
la solidaridad pasa por el Servicio acomodado a leis distintas formal
do pobreza. Solidaridad es hov tota palabra movilizadora de justicia
integral, se impone a nuestros ojos como reconocida, aceptada v
astonida. La invitation de la Madre General fat' a vivir este compronuso aceptando nuestra especificidad - corrrtlnidad fraterna - v
ru/estra identidad vicenciana potenrciadora de tales servicios.
Por sit parse, el P. McCullen invitci a la primacia del amor en el
ejercicio de la Caridad, fuente tie eva ^ tgelizaciOn, de servicio a los
pobres. La tonalidad del anror vicenciano prolonga v enriquece el
anror de Cristo a la I,lesia. Los pobres denrandan el espirisu de
anror, "son ellos los que ticnen la prinnacia en Ia labor de Vicente,
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a quiencs ofrece el calls de la salvacibn. La justicia por si sola no
es suficiente", "puede conducir al aniquilamiento de si misma si
no sc abrc al arnor".
Nos aninrci a vivir noestro carisma vicenciano como exigencia V
recla:no de In realidad de mtestr-o mundo. La palabras del P. McCullen v de Sor Ana Duzan calaron en el been aninro de codas. La
novedad de sits asistencia resulto especialmente alentadora.
Enriquecedoras fueron tarnbien las diversas comtmicaciones
v experiencias que diversos equipos de Padres v Hermanas presentaron, reflejando in ^nanera concreta de conro se esid v desea vivir
el compromiso con la justicia v solidaridad en los variados campos
de actividad evangelizadora que in Congregacion de la Mision v in
Campania de la III/.CC. desarrollan: Parroquias, Hogares, Misione.c Populares, Ensenanza, Hogares, Psiquatricos, R. de ancianos...
Todo ello expresicin vita tie una accicin plural v convergence de
querer evidenciar tie palabra v de obra la presencia operative V
transfornrante del Reino en media de nosotro.s.
El trabajo de los grupos avudci en la reflexicin v recepcion de
las lineas de fuerza reflejadas en his ponenc tas.
La buena orgarrizaciofr contrihuvo a que l(is aportaciones
discurrierarr con la flavor fluidez V riqueza.
Ha resultado una Senrana muv interesante. E ^r el dnimo de
todos radica el deseo de clue to dicho v vivido agtti durance estos
Bias sea palabra viva que clamna por prodigarse.
La presencia tie Sor Ana Duzart v del P. McCttl'len es para todos
un testifnonio clam de estinutlo V apovo de toda la familia vicenciana v de toda la Iglesia , m arti fiesta tie unidad v solidaridad en el
enrpetto glee it todos nos corrgrega en nuestra vocacion , la urgencia
de la caridad en un nunrdo ftada sobrado de justicia.
J. Manuel CON DE ARAUJO, C.M.
t"Bolct. Prot. Salamanca", n. 74)

VIV IERS: CENTRO MiSSIONARIO VINCi:NLIANO
13-15 settembre 1988

Viviers! Molti non sanno neanche dove si trova... Eppure, per
la seconda volta i Missionari Vincenziani addetti alle Missioni al
popolo vi si sono radunati per discutere i loro importanti ed
urgenti problemi apostolici. Gli antichi Romani, the erano arriva-
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mura a tcstimoniare it dominio di Roma. Si trova ncl Sud della
Francia, non molto lontano da Avignone (la "Citta dei Papi", come
si legge in rnolti cartelli) e si adagia dolcemente lungo le spondc
del maestoso fiumc Rodano.
Non e grande, ma c'e un monurnentale Scminario Maggiore,
the ora purtroppo serve soltanto per Convegni e riunioni varie.
Qui it P. Sylvestre, Visitatore della Provincia di Tolosa e grande
innamorato delle Missioni al popolo, ha invitato i Confratelli
addetti alle Missioni popolari per discutere, in modo semplice e
fratcrno, i loro problemi e comunicare le loro esperienze.
E stato questo it secondo incontro del genere: infatti gia due
anni fa ci eravamo radunati nello stesso luogo e per gli stessi
motivi (cfr. Bollettino Vincenziano 1987, N. 1, pag. 2-4). Qucst'anno dovevamo essere rnolti di pii, ma all'ultimo momento i confratelli spagnoli, c cosi pure quelli irlandesi, non sono venuti, ed
anche it P. Sylvestrc, ideatore ed animatore di questa iniziativa, e
stato quasi costretto ad approfittare di una inaspettata circostanza per andare, dopo tanti anni, a visitare i nostri confratelli in
Cina...
Nonostante questi contrattempi, cravamo ncllo stesso numero della scorsa riunione, cioe 20, dei quali 10 italiani e 9 francesi,
pia un parroco amante delle nostre Missioni, the ha partecipato
attivarnente a tutte le riunioni.
I lavori si sono svolti con molta fraternita, ma anche con
molta intensita: sono state due giornate veramente piene, senza
perdcre un minuto. Anche i pasti servivano per scambiarci idee ed
esperienze.
Ma la constatazione pii bella e confortante e stata quella
dell'eta dei partecipanti: soltanto 7 crano copra i 50 anni; gli altri
13 erano tutti al disotto, ed alcuni addirittura giovanissimi (26, 28
30, 31 anni...). Dunquc le Missioni al popolo, the sembravano
finite dopo la grave crisi degli anni 60, ed anchc un po' degli anni
70, stanno riprendendo nuova forza ed entusiasmo se tanti giovani si sentono attratti ad esse, specialrnente perche vi portano non
solo energie nuove, ma metodi ed entusiasmo nuovi, rinvigorendo
cosi questo ministero the e sempre stato it primo della nostra
Comunita e the tanto bene ha fatto nella Chiesa di Dio e the tante
vocazioni ha attirate tra le nostre file.
11 programma, the abbiamo seguito molto liberamente, comprendeva tre punti:
1) in the rnodo I'intervento delle Missioni ritrova un posto
importante nel dispositivo pastorale attuale;
2) verso quali forme si evolve la Missione;
3) quale ruolo diamo ai laici nella preparazione, nello svolgimento e nel dopo-Missione.
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dotte elucubrazioni, rna di cose pratiche, esigite dai tempi in cui
viviamo. Forse proprio per questo tutti, giovani ed anziani, non
hanno trovato dilficolta a parlare, a dire Ic proprie espericnze, a
ricercare insieme i rnetodi nuovi ed ottirnali pcrche la Missione
incida fortemente nel rinnovarnento Bella vita cristiana in tutti i
membri della Comunita parrocchiale.
Soltanto gli inderogabili impegni di tin settembre gia inoltrato ci hanno quasi costretti a ripartire velocemente per it lavoro
the ci aspetta... Ed alcuni. come not di Roma o di Napoli,
venivamo da oltre 1.000 chilometri di distan•r.a!
Ora peso ci sentiamo piO vicini... disposti anche ad aiutarci,
per esernpio in quelle Missioni dove ci sono degli emigrati, per
poter parlare lord nella lingua materna.
Le belle Messe concelebrate tutti insieme, sia in francese the
in italiano, ci hanno uniti ancora di piir, anche nella preghiera the
c e deve essere i'ingrediente piir importante di ogni Missione,
perche ci unisce direttamente al Cristo, Missionario per eccellenza, modello di tutti i Missionari, di tutti i tempi.
Arturo MAR/NI, C. M.
("Rollcit. Vinc. ", Roina; a, 49; n. 5/6, 1988: pp. 138-140)

RETREATS AND COURSES AT DAMASCUS HOUSE
(Mill Hill , London)
1st September 1987 - 31st August 1988

School and other youth retreats : 133 groups: 4,40(1 pupils
(average: one day per group.
Confirmation groups : 20 groups: 450 pupils (all one day).
M.E. Weekends : 8 groups + European Secretariat; 336 people.
E.E. Weekends : 10 groups (8 Catholic; 2 Anglican); 388 people.
Choice Weekends : 4 groups; 63 people.
B.E. Weekends : 2 groups; 65 people.
Counselling : Two 2-week courses: 40 people.
Retreats for D.C.'s and Religious : 5 (average 6 days); 223
people.
Days of Recollection for Sisters : 14: 380 sisters.
Intercession for Priests : (two 5-days groups); 160 priests.
Other retreats for Priests : 35 priests.

- 507 Various gatherings of priests and religious , including chapters and assemblies : (average 3 day meetings); 794 people.
Various one - day religious groups : 46.3 people.
National Retreat Movement AGM: 3 days; 100 people.
D.C. - C.M . week : 80 people.
Damascus House Weekend : (D.C., C.M.. S.V.P.I; 85 people.
Day retreats for Legion , S.V.P., Knights , O.L. of Ransom: I I
groups;335 people.
Open Weekend retreats (lay): 3 weekends; 108 people.
Journalling , Enneagram , Myers - Briggs : ( average 3 days); 133
people.
Weekend retreats for alcoholics : 90 people.
Ecumenical groups and Yoga groups : (mostly B.C.C. groups);
1081 people.
Anglican ordinands : (4 days each); 2 groups; 102 people.
Summer School groups : 3 groups; 170 people.
Liturgy weekend : 109 people.
R.C.I.A .: 2 courses; (4 days each); 78 people.
R.A.F. leadership weekends : 3; 90 people.
Various parish and other weekend groups : (average 2 days);
120 people.
" A Way of Life ": 2 weekends; 24 people each.
Total number of participants : 10,959 people.

ROA1;1
IL CONVITTO ECCLESIASTICO LEONIANO COMPIE 50 ANNI
(1938-1988)

11 22 novembre 1938 la S. Congregazione dei Seminari e delle
University degli studi comunicava al Visitatore della Provincia
Romana della Congregazione della Missione: "II Santo Padre (Pio
X1), Prefetto di questo Dicastero, si e degnato autorizzare la S.V.
ad aprire nei loeali del Collegio Apostolico Leoniano (Via Pompeo
Magno 21) un Convitto per Sacerdoti Studenti".
L'autorizzazione era stata preceduta da contatti tra Ic due
parti e I'imniediata apertura del Convitto it 14 dello stesso mese
con I'ingresso dei priori tre Sacerdoti Studenti. Alla fine del mese
gli alunni erano trenta, limite massinw imposto dalla disponibilita (lei locali.
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La S. Sede, preoccupata dell'alloggio precario e non privo di
rischi dei numerosi sacerdoti diocesani the confluivano a Roma
per compiere gli studi ecclesiastici negli Atenei romani, alla fine
di ottobre del 1938 venne nella determinazione di raccoglierli
presso comunita religiose, dove, insieme agli studi, potessero
coltivare la pieta e I'esperienza liturgico-pastorale. II Collegio
Leoniano fu scelto tra i primi, anche in considerazione della sua
tradizionale apertura aI clero e, ancor piii, per la sua primitiva
destinazione a "Scuola Apostolica" per it clero secolare.
Si formarono cosi i primi Convitti ecclesiastici di Roma,
rapidamente moltiplicatisi poi dalla fine della seconda guerra
mondiale ad oggi, fino ad oltrepassare, tra nazionali e internar.iunali, insieme ai vari Collegi religiosi, la ragguardcvole cifra di
200, con una "popolazione" complessiva di 6/7 mila units: numero
elevatissimo, the dimostra la crescente qualita e la conseguente
richiesta dells cultura ecclesiastica romana.
11 Convitto Leoniano, fin dall'inizio, ha goduto di una specials
stima e benevolenza da parte delle autorita ecclesiastiche, come
notava ncl suo diario it primo Direttore, P. Annibale Bugnini, e
come si rileva da tutti i documenti inviati dalla S. Congregazione
dci Seminari c delle University degli Studi.

11 Regolamento
La stima era dovuta in gran parse alla serieta dell'irnpostazione delta vita comunitaria su basi convalidate dalla tradizione
vincenziana e sulle norme disciplinari appositamente emanate
dal Sacro Dicastero, puntualmente praticate con quella semplicita e cordiality (alcuni la chiamano "signorilita", dato the ci denominavano "Signori della Missione"). the ha sempre distinto la
pedagogia dei Vincenziani addetti per carisma "ad cleri disciplinam". Qualche citazione: alla fine del primo anno, completate le
visits a tutti i Convitti di Roma, it P. Mauro Etchevernv O.S.B.,
Abate di S. Ambrogio de Urbe, in una lettera manifestava la sua
"grande soddisfazionc" per I'opera rostra; e it Direttore annotava
sul diario: "posti 50 in tutto. Domande numerose", e piu avanti:
"Gia all'inizio Mons. Segretario (della S.C. dei Seminari e delle
University degli studi, the allora era Mons. Ernesto Ruffini) ci
aveva dimostrato particolare fiducia, dirigendo a not qualche
elemento di speciale riguardo c considerazione".
11 primo Regolamento dei Convitti romani, stilato dalla
S. Congregazione dei Seminari e delle University degli studi, "e
stato desunto, annotava la stessa S. Congregazione, da quello gia
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Mons. Vincenzo Tarozzi". Esso si articolava in quattro punti:
I) Pieta: pratiche cornuni in use nella C.M., con qualche concessione alla liherta individuals. 2) Studio: si raccomandava di evitare
di "consumare tempo e forze in rose estranee e di minore conto";
prudenza nella scelta dci libri; confidenza in Dio. 3) Disciplina:
norms dettate dal boon senso per una convivcnza sacerdotale; si
raccomandava it silenzio e it raccoglimento nci locali c la limitazione di visite, la prudenza nci contatti con gli esterni, in tutto
assoggettandosi ai Superiori; c infine "la puntualita dell'orario e
la esattezza negli atti comuni". 4) Sacri rninisteri: venivano limitati ai giorni festivi, purche affidati dal Vicariato di Rona, esclusi
"quelli the portassero l'incomwniente di clover pranzare, o tanto
piir pernottare, fuori del Convitto".
II Regolamento in use net nostro Convitto, desunto in estrerna
sintcsi da quests "norrne direttive", rimase in vigorc, sostanzialmente, con qualche modifica e qualche adattamento ai tempi, lino
al 1972, quando, dopo vane consultazioni con alunni e confratelli
del Leoniano, it Direttore P. Giocondo Checconi to rinnovo radicatmente e coraggiosamente, inprimendovi on taglio nuovo conforme at clima e alla cultura determinatisi dopo it Concilio Vaticano It. Prudenza e Iealta, nova et vetera: questa e l'impressione
di chi to esamina oggi.
II Regolamento attuale si discosta di poco da esso. Si puo dire
the si e camminato con i tempi: mentre lino at Concilio e poco
oltre it Convitto Leoniano si discostava di poco dalle strutture e
dalla fisionomia di un Seminario maggiore, it Regolamento attuale miry a configurarlo come "comunita sacerdotale" fondata sulla
liberty c la responsabilita dci singoli alunni. Per evitare the it
Convitto sia ridotto ad albergo, molto raccomandate e curate
sono Ic pratiche comuni, soprattutto Ic celebrazioni dcll'Ora media e dci Vespri, le concelebrazioni eucaristiche quotidiane e Ic
periodiche riunioni formative e organizzative.

Gli alumni
Iniziato con 20 studenti, passati dopo pochi giorni a 30 per
aderire alle pressanti richieste delta S. Sede, it Convitto Ecclesiastico Leoniano ha conosciuto un andamento discontinuo, passando dalla pienezza alla scarsita di alunni: da un minimo di 13 net
1944-45 at massimo di 83 net 1986-87. Cio si spicga in parte con le
contingenze helliche ed economiche, in parte con la variabile
considerazionc degli studi ecclesiastici rornani da parte dci Vescovi e ctero. Net complesso, lino all'inizio dell'anno scolastico
1987-88 it Convitto Leoniano ha ospitato 1.107 alunni. Net compu-
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abituali c saltuari, i quali da soli raggiungono la cifca di circa 750
units.
La vita del Convitto Leoniano ha conosciuto molteplici vicende, di cui Sono meritevoli di nota Ic seguenti:
I) Le intcrruzioni del 1943-44 per le vicende helliche e del
1949-51 per la ristrutturazione del Collcgio e it suo uso, richiesto
dalla S. Sede, a favore dci pellegrini dell'anno santo.
2) L'inserimento di gruppi di seminaristi, prospettato in una
"sezionc particolare" delta S. Congregazione per I'educazione cattolica net gennaio del 1979, fu sperimentato in piu riprese. Da
ricordare it gruppo di 10 chierici appartenenti alla nascente
opera "Al servizio delta divina Misericordia", presentati dall'Arcivescovo di Trani net settembre 1976; alla I inc dell'anno scolastico
1976-77 l'opera fu spostata a Palestrina c poi si disperse. Altri
chierici furono accettati in seguito, ma dall'anno 1987-88 it Convitto Leoniano c stato riservato esclusivamente ai sacerdoti studenti, avendo riscontrato la dillicolta della convivenza tra gruppi
non ornogenci e di una lormazione adeguata in una "sezione
particolare" degti aspiranti at sacerdozio.
Con cio si c ritornati alto Statuto originario e tuttora vigente
che, nell'art. I, recita: "[I Convitto Ecclesiastico Leoniano... intende oflrire ai sacerdoti the frcquentano gli Atenei romani un'ospitalita adatta a favorirc la torn vita sacerdotale". L'omogcneita
ricomposta sta dando i suoi buoni risultati.
3) L'ospitatita offerta nell'anno scolastico 1977-78 a 23 seminaristi c a 2 sacerdoti staccatisi da Econc per formare it "Centro
internazionale di formazione sacerdotale Leone X111".
II gruppo fu inviato net Convitto Leoniano dalla S. Congregazione per 1'educazione cattolica su invito dello stesso Papa
Paolo VI, the hen conosceva la serieta c la serenity dell'ambiente
e apprezzava i confratelli del movimento liturgico, nei quali
conf idava per un recupero del gruppo alla recente riforma liturgica, ponio delta discordia, conic c noto, tra Roma ed Econe. Invece
fu proprio to scogtio delta liturgia a rendere quell'anno travagliato a infine fece decidere i Superiori C.M. a chiedere a ottenere la
fine detl'esperirnento, accettato "con religiosa obbedicnza" e
adcmpiuto con Tanta dedizione c amore. L'8 giugno 1978 it Cardinale Prefetto del S. Dicastero, annunziando the "it Leoniano sara
sollevato da questa cornunita difficile", riconosceva "la pena e Ic
pene the voi avete assunto tango tutto 1'anno" c, ringraziando,
concludeva con la speranza "che continuerete la vostra preghiera
affinchc, nella nuova condizione in cui questa comunita andra a
viverc, possa infine incontrare it suo equilibrio deticato e rispondere at suo fine".
La conclusione di tutta la vicenda la presentu it Direttore del
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della vostra formazione ha avuto sempre I'intenzione di attuare le
direttive della S. Congregazione per l'educazione cattolica, per
coltivare la vostra vocazione al sacerdozio c formare di voi dei
futuri sacerdoti come oggi Ii desidera la Chiesa... Auguro quanta
prevedeva fart. 5 delle Norme Regolamentari... the cioc ognuno
di voi, pre rendere efficace la permanenza nel nuovo Istituto,
possa mettersi in atteggiamento di apertura a di ascolto nei
riguardi dei propri Educatori, con fiducia, con schiettezza, con
liberty di spirito e soprattutto con fede".
Chiudiamo questa parse dedicata agli alunni ricordando the
di essi una cinquantina sono stati elevati alla dignity episcopale,
un centinaio sono divenuti "Prelati", alcuni occupano posti di
rilievo nei vari Dicasteri di Roma, molti sono in servizio nei
seminari come insegnanti o superiori.
Uno dei primi alunni a it Cardinale Antonio Innocenti.
E ancora una nota positiva: l'internazionalita c uno dcgli
aspetti peculiari del nostro Convitto, pur con i problemi ad essa
connessi, a cui accenneremo tra poco. La convivenza tra elementi
eterogenei per lingua, usi, cultura, esperienze pastorali, genera
quella osmosi e quella acculturazione the Sono una delle ricchezze dell'uomo e della Chiesa, specialmente quando si fondano su
ideali religiosi cornuni intorno a Cristo e al suo Vicario, in questa
Roma cattolica, aperta a tutte le esperienze, recettiva a comunicativa, nel segno dell'unita e dell'autenticita della fede.

I Direttori
Un Convitto per sacerdoti studenti, provenienti da ogni parte
del mondo, con esperienze, usi a costumi, cultura a lingua diversi,
esige Direttori aperti e disponibili al servizio, ricchi di quality
tunane e cristiane, capaci di amalgamare gli elementi per formare
una vera comunica in tin ambiente serio e sereno, in cui sia
rispettata la personality, la dignity, la liberty di ciascuno e sviluppato it senso di responsabilita individuale e comunitario. 11 Direttore non e tanto un "dirigente", quanto un amico e un servitore, un
animatore e on Iratello chc aiuta a risolvere problemi e situazioni; i suoi interventi saranno sempre prudcnti, discreti, delicati,
attenti a non urtare la suscettibilita ma nello stesso tempo a far
crescere ciascuno nella pienezza umana e sacerdotale. A lui si
richiede anche cornpetenza amministrativa, comprensione e capacity di risolvere problemi intnigati di sussistenza e di convivenza,
prudenza e apertura col mondo ecclesiastico di Roma, con i
colleghi di altri Istituti con i quali deve tenere contatti Irequenti,
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lui, in parte, limitare i disagi, fortemente avvertiti dai Covittori,
derivanti dalla mancanza di autonomia di questo Convitto e,
d'altra parte, dell'impossibilita di una sua integrazione con la
Comunita del Leoniano, anche se ally Direiione e stata concessa
via via maggiore liberty di rnovimento. Ma bisogna riconoscere
che, se la convivenza tra le due comunita ha delle difficolty, essa e
viva e fruttuosa nella partecipazione alla liturgia comune delle
Ore c dclle nurnerose concelebrazioni eucaristiche nelle feste e
nelle vane ricorrenze, anche di carattere personals, tanto da
creare tin clima sereno e disteso; a questo contribuisce anche un
"corpo intermedio" (i sacerdoti studenti C.M.) fraternamente unito in ogni occasione, anche nel giuoco, con i nostri Convittori.
Non e facile ai Superiori trovare un confratello adatto e
disposto ad accettare un ufficio gravoso e delicato. Qucsto spiega,
almeno in parte, perche alla guida del Convitto Ecclesiastico
Leoniano si sono alternati ben 16 Confratelli in 47 anni di sua
attivita.
La Direzione, cominciata da P. Annibale Bugnini che ha dato
un'impronta decisiva e ha creato strutture in parte ancora valide,
e passata successivarnente ai PP. Celso Sutti, Luigi Betta, Modesto Spelta, Giuseppe Menichelli, Raffaele Di Giuseppe, ancora
Annibale Bugnini , Decio Persili, ancora Celso Sutti, Edgardo Fei,
Luigi Vangaggini, Antonio Testa, Alessandro Pistoia, Silvano Ponticelli, Giocondo Checconi, Giuseppe Landotti, ancora Giocondo
Checconi, Giorgio Miscia, Gaetano Calenne. P. Giocondo Checconi
e rimasto al Convitto hen 12 anni come Direttore, passando poi a
Vice-Direttore, ufficio che ricopre tuttora da 5 anni: la sua e la
presenza piu lunga e forsc la piu caratteristica per it servizio
umile, silenzioso, sempre attivo in ogni ora del giorno, anche
meno opportuna.
Questi confratelli, coscienti di attuare it carisma vincenziano
"ad cleri disciplinam", nella religiose obbedienza hanno cercato di
servire la Chiesa con amore e dcdizione.
Gaetano CALENNE, C.M.
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MISCELLANEA
ST. VINCENT VU "DU DEHORS"

"Propos" divers agcnces
par Jose-Oriol BAYI.ACH C. M.

I. Voltaire "dixit"
Dcpuis que Daniel-Rops rappela au grand public (1) la "confession" de Voltaire "mon Saint a moi, cest Vincent de Paul', on a
repete souvent cettc phrase. Souvent, aussi, parmi les nouvelles
generations de vincentiens, on demande Ies references du texte et
de son contexte. Les voici:
"Mon saint a moi, c'esl Vincent de Paul, e'est It, patron des
fondaleurs. Il a merite 1'apotheose de la part des philosophes
comme des chretiens. Il a laisse plus de monuments wiles que son
souverain Louis XIII. Au milieu des I;uerres de la Fronde, it fut
egalement respecte des deux partis. Lid seal cut ete capable d'empecher la Saint-Barthelemy. Ii voulait que Von cassdt la cloche
infernale de Saiw-Germain-l.4uxerroi.s qui a sonne le tocsin cht
massacre. 11 etait si humble de coeur qu'il refusait aux fours
solennels de porter les superhes ornemeuls qu'avail donnes Medicis, Bien different de Francois de Sales qui ecrivait a Madame de
Chantal: "'ma chore soeur, jai dit ce matin la messe avec la belle
chasuble que vous m'avez brodee' ". (Lettre du 4 janvier 1766 a Mr.
le Marquis de Villette - Edition Garnier; Paris, 1885; t. XLIV, pp.
167-168).
On pout lire des traductions de cc texte: en espagnol, dans
"Vicente de Paid y los pobres de su tiempo", de J.M. Ibanez, pp.
272-273, Edit. Sigueme, Salamanque, 1977; en allemand, dans
"Megvis', n. 21/88, p. 12.
Le contexte social de la phrase de Voltaire est connu. Un bref
rappel peut etre utile. Les philosphes du XVIIIe siecle, ceux qui
afIichaient "l'esprit des Lumieres", aspiraient, comme Voltaire, "a
une religion raisonnable cncourageant les hommes aux vertus
sociales" et denon4aient, comme Diderot, Ies "inutilites cofiteuses"
du catholicisme aux depens des "miserables de toute espece dont
Ic soulagement devrait etre le grand objet de la commiseration

(I) 7.'Eglise de.% Temps Classiques', Lib. Fayard, Paris, 1958, p- 61.
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realisations charitables, peut paraitrc tin saint acceptable" (2).
C'est done un aspect de St. Vincent qui prime taus les autres. Cet
aspect continucra a les surpasser, dans l'imagerie populaire, tout
au long du XIX° siccle: unc inscription sur on socle signale: "A
Vincent de Paul, plrilosophe franCais du dix-septieme siecle" (3).
Darts cc contexte, Saint Vincent etait reduit a "un philanthrope
hienveillant et partene" double d'un philosophe humanitaire. Essavant de corser davantage cette "laicisation" de St. Vincent, on
voudra en faire un "mecreant" (4).
Je ne vois done pas quelle force "apologetique" pour St.
Vincent peut renfcrmer la phrase de Voltaire. Son contexte noun
en eclaire suffisamment sur sa valcur tout a fati relative.
Neanmoins, Bremond (5) s'insurgea contre cette deformation:
"qui le voit plus philanthrope que mystique se represente un
Vincent de Paul qui tie fut jamais".

11. - M. Vincent , Chanuine d'Lcouis

et Vicaire General de I'Ahbe tie Saint-Duen
On est toujours frappe par les silences de St. Vincent sur
plusieurs episodes de sa vie . Pourtant, les occasions d'en parley rte
lui ont pas manque. Alors, pourquoi ces silences?. L n de.s plus
connus: an sujet de sa "captivite" en Barbaric (et ceci malgre ses
deux lettres a M. de Comet, en 1607 v 1608). et on pourrait dresser
un tableau de ses silences sur des activites qu'il a exercees et dons
on a une documentation peremptoire. 11 est vrai que, de St.
Vincent lid-ntente, noun tie possedo ^ ts, a ce jour, qu'une documentation fort incomplete: des 30.000 lettres environ qu'il aurait ecrites on dictees. it notes en reste seulemeni 2742; des 1.000 environ
conferences qu'il auraii prononcees a ses Missionnaires, nuns n'en
avo ^ts que 31, et, des possibles 2.000 repetitions d'oraison, a peine
52 (6).

( 2) Robert Sauiet , "LIlistoire ", n. 34, Le Scuil, Paris, 1981, p. 45.

(3) M. I'abbc Orsini, "Hi .ctoire de St. Vincent de Pair! ", Lib.-Edit. Victor
Lccou , Paris, 1852, p. 356.
( 4) M. Emmcrv , "Corninent se creer une 1e'ende, 1 'exemtplc de St.
Vincent de Paul ', dans " Cahiers rationalistes ', 1978, pp . 138-154.

(5) "Histoire Litteraire du Sentiment Relit,'ietcx en France
p. 219.

vol. III.

- (6) M. Perez Flores, 'San Vicente de Patil, 11, Espiritualidad Y Escritos', BAC , Madrid . 1981. pp . 166, 172.
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est "incomnt". Ce conslat est etabli de temps en temps. Mais on en
reste la. 11 est vrai que, depuis le "Monsieur Vincent" de Coste et le
Tricentenaire de 1960, la bibliographic vincentienne surabonde de
titres, mais, aussi que depuis les decotcvertes tie Coppo, en 1972,
elle est repetitive. Rien de nouveau at point de vue historique. Des
Tors, on volt les historians se rabbatre stir le contexte socio-econornique de l'environnentent de St. Vincent, et que d'autres auteurs
bi furquent stir les routes de sa "psvchologie"ou de sa "spiritualite".
Face a tans de "vides", je pense qu'il faudrait inettre en place
tut "atelier de recherches vineentienPies '• titre petite equipe de
confreres, ^nunis d'un mandat of ficiel aver, a l'appui, disponibilite
de temps et de finances, pour depouiller archives civiles et ecclesiastiques (7). Les resttltats de leurs recherches trouveraienn, sails
doute, leur place clans "Vincentiana". Mais, ii faut avouer que nuns
sonunes bien "cheti fs' ell celte specialisation, soil en personnel
competent, soil en "dispositions". Au fait, le peloton de nos "attteurs vincentiens" n'atteint pas la vingtaine et, parmi eux, quelques uns "ont blanchi sous le harnais". Les Provinces font-elle.s le
necessaire pour en assurer la releve?
M. Auguste Bouvier, actttellement Directeur de nos Soeurs de
la province tie Rennes, a fait parvenir a la Curie Generale tote
photocopie dint article pare daps la revue de la "Association
d'Etudes Normandes", 21 rue de Crosne, Rouen, du 2e trimestre
1960, n. 126, pp. 80-81. La photocopie tie comporte que ces deux
pages; aussi elle n'offre pas Ics references que supposent les rent ois des notes que le texte signale. C'eci dit, on pent It, lire ci-dessus.
11 a son tantinnet d'htimour.
A ce propos, on petit rappeler le "silence " de St . Vincent sur
ses mandats de "chanolne d'Ecouis " et de " Vicaire General de
1'Abbe de Saint-Ouen ". /l n'en a jamais souffle r^ tot, du moms au
regard de ses paroles que noes connaisso ^ts. Heureusentent dautres documents nous renseignent. Ainsi, pour le canonical a
Ecouis, registres des deliberations capindaires (8) et, pour le vicariat a Saint -Oven, tot billet et tine lettre du Saint qui supposent
cette charge dont parlent les Archives depa rtemen tales de la Seinelnferieure et ceux de I'Eure, et tin manttscrit du Fr. Robineau (9).

(7) Recherche de lation systematique, Bien star! Dans cc sens un effort
a etc fait voici plus d'un demi-siccle par Gleizes, Guichard, Comhaluzier,
etc., mais, sauf quelques "pieces" Bans les "Annales", la recherche est
restee inachevee.
(8) "S. VA', XIII, p. 19-24 - A. Vautier, "St. Vincent de Paul, chanoine
d'Ecouis", clans "Petitrs Annales de S. VT.', n. 48, pp. 356.364.
(9) "S. V. P. ", IV, p. 192 avec note n. 2; S. V. P. ", VI, p. 228.
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En 1609, age alors de vingt-huit ans, l'ancien palre des Landes,
dsja heros do multiples aventures qui l'avaient mene a Rome ct
pcut-titre a Tunis. arrivait pour la premiere Lois a Paris ou sc
deroulera desormais Ia majeure pantie tie son existence . Bientot car cc paysan ne marque point d'astuce - Ic voici aurni,nier de la
reine Margot (1609), abbe de Saint-Leonard de Chaumes, au diocese
de Saintes (1610), cure de Clichy (1612) ct, un an plus lard, precepteur chez Philippe-Emmanuel do Gondi, general des galeres do Sa
Majeste. Celui-ci, a de nombreux titres, joignait ceux do baron do
Plessis et tie co-patron de la collegialc voisine d'Ecouis, sire alors
au diocese de Rouen. Satisfait dans doute des lccons que dispensait
I'ecclesiastique a sa progeniture , Gondi le nomma tr6sorier et
chanoine du chapitre d'Ecouis, choix que Ies "aumusses" du dit lieu
s'empresserent do ratilier avec tie profondes reverences. M. Vincent soulI Tait-il alors ties jambes? En tout cas, Ie nouveau prebends
delegua Jean Morin comme procurcur afin tie prendre possession
de son benefice, Ic 27 mai 1615. 'Monseigneur ', ecrivirent ensuite
les confreres de M. Depaul, "noun avons recu vos lettres et exscutC
le contcnu d'icellcs. Nous envovons a M. Vincent, precepteur de
messieurs vos enfants , on extrait de nos regist res du chapitre, qui
lui scrvira d'acte do prise de possession a la tresoreric et chanoinie
auxquelles it vous a plu le pourvoir. Dieu veuille lui donner la grace
d'accomplir cc que vous attendez de Iui pour le bien et la decoration de votre eglise!". Et nos matins Normands d'ajouter cc viceu:
"La presence des beneficiaires Passe que le service divin suit accompli avec plus d' honncur dans votre eglise!'. Cc souhait, secr'etement
ironique, Ic nouveau tresorier tic se hata point de I'exauccr. 'Lc 16
scptembre 1615 - quatre longs inois apres son entree en charge -,
M. Vincent de Paul, prstre, bachelier en theologie, se presenta en
personne, noun dit he registre capitulaire, pour faire le serment de
Iidelits et recevoir I'csculttm pacis'. Il s'assit en sa stalle, signa bien
la promcsse do remplir exactement son office, mais, le lendemain,
en la fete de la Dedicacc d'Ecouis, apres avoir, selon la coutume,
regale le chapitre pro aw jucundo adventtt. it se hata de se choisir
un suppleant et, bride ahattue, repartit vers Paris pour ne plus
jantais revenir! A vrai dire, nous n'inraginons guere M. Vincent,
enseveli sous d'6paisses tourrures, somnolant dans one stalle et
devidant d'interminables psaumes comme Ies pieux faineants du
t.utriu!.
Mais Ies chanoines tie 1'entendirent pas tie cette Oreille. Le 20
avril 1616, Pierre de Roncherolles, baron tie Saint-Pierre-Marigny
cl co-patron d'Ecouis, representa Clue "la londation de la dite eglise
ct collegiale etait enfreinte en on point qui en menacait la ruine
entiere, a savoir Ia residence actuelle de taus les chanoines en
general , a quui contrevenaient les sieurs Desmay, doyen, Paoul,
tresorier, et Blonde, chanoine". Au nom de Dieu, Vincent el les deux
autres coupables etaient summes, he 18 mai 1616, de "venir dire ou
envover leurs excuses de non-residence". le mercredi de la Pentecote au plus lard. Peu presse de comparaitre, le cuupahle fit interve-
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to 25 mai. I'obsequieux chapitre remit a quinzaine. noire aux calendes grecques, to jugement du negligent collegue. Les documents
noes manquent pour connaitre Tissue do cc piquant demclc. Le
Dictiortnaire historique de 1 Lure assure que M. Vincent conserva
trente ans son benefice norniand. Cost pcu probable. Lui qui, des le
29 septembre 1616. resigna son abbave sainlongeaise, qui devait
honnir les abus de la commende, abandonna trey vile sans doute un
canonical dont it tic pouvait remplir aucun devoir.
Lest a Rouen meme que to saint allait exercer une autre
fonction officielle, cello de grand vicaire des tres jeunes abbes de
Saint-Ouen, Jean-Baptiste Amator et Emmanuel-Joseph de Vignerot, respectivement marquis ct comte de Richelieu. petits-neveux
du cardinal-rninistre. Deux fois, semble-t-il, it fen nomme a cette
charge. En 1643, M. Vincent presenta a la cure de Sainte-CroixSaint-Ouen, une eglise aujourd'hui totalenrent disparue qui jouxtail la tie[ sod de I'ahhatiale, ct, en 1650, it pourvoait d'un desservant la paroisse de Montaure (Fore). L'annee suivante, sans doute a
('occasion de la reforme de Saint-Oven qu'occuperaicnt bicntot les
mauristes, it ccrivait au general de ces religieux, dour Jean Harel,
un Normand tic clans l'abbave mcme de JurniCges - cc qui to
predestinait evidemment a revetir le froc henedictin -: "Je prends
la hardiesse du supplier trey humblement le T.R.P. general de la
Congregation de Saint-Maur d'avoir agreable de nr'envoyer aujourd'hui a quelquc hcure deux de ses Peres qui aient connaissance
do I'allaire de Saint-Oven, pour on pouvoir parlor avec eux. Je tie
lui ferais pas cettc tres humble priere si j'etais en etat de sortir; je
me donnerais I'honneur de 1'en alter entretenir en personne; mais
one incomrnoditc que j'ai m'oblige de garder la chambre et me fait
prendre la confiance de lui renouveler par cc billet Ies offres de
non obeissance". Entin, le 30 avril 1657, a M. Horcholle, cure de
Saint-Jacques de Neufchatel, a qui it avail, Sept ans plus tot, refuse
on benefice non vacant, to saint propose la cure de Bruquedalle-enBra)', au doyenne de Ry, a condition qu'il soil "gradue sue I'abbave
de Saint-Ouen, dent cue depend", mais qui tie rapportait que quaur
cents livres. En juillet 1659, an dire du Ireic Robineau son secretai
re, M. Vincent aurait etc choisi a nouveau comme vicaire general
durant I'emprisonnement du comte de Richelieu. Mais, proche de
sa fill, accable ci'infirmilcs ct de soucis, it aurail decline cctte
nomination.

111. - Un " lapsus " du P. Etienne?
A la page 7, de la "Notice sit?- le retablissernent tie la Congre,'atiott de la Mission apres la Revolution de 1789", le P. Etienne,
Supericur General, ccrit en date du 4 aout 1870: "La Convention
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vouer a la haine et a l'ignomie les personages qui faisaient son
honneur et sa gloire, s'arreta Bans ses fureurs, lorsqu'elle se vii eat
presence de la granule figure de Saint Vincent. Elie s'inclina devant
lui, en tentoignage de respect. Elle fit plus; elle lui vota une statue
de inarbre, qui fun erigee all Pantheon. Cette statue se trouve
aujourd'hui placee au milieu de la cour de l'Hospice des En fats-assistes, a Paris".
"Elle (la Convention) lui vota one statue de marhre, qui Jut
erigee au Pantheon "; cette affirmation , est-elle un " lapsus" du P.
Etienne ? Je crois que out. Ne en 1801, le P. Etienne, n'a pas etc
temoin de la Convention (1792-1795). 11 ecrit, done, en se basant
sur des temoignages oraux ou de documents. 11 ne dit pas Icsquels. Je les ai cherches. Voici cc que j'ai recueilli, a cc jour, ici, a
la Curie Generale (bibliothequc).
Un texte, anterieur a celui du P. Etienne, et qui dit la memc
chose. II se trouve a la page 63 du livre 'Abrege de la vie et des
versus de S. Vincent de Paul', de M. de Naylies (10): "La philosophic du dernier siecle, si pauvre ens grands hornmes, voulut s'emparer de ce fickle chretien (St. Vincent), de ce fervent catholique, de
ce saint pretre, si respectueux pour Cautorite de Jesus-Christ.
Pendant les horreurs de la revolution et de la terreur, apres avoir
detruit tous les etahlissenrtents utiles, crees par Vincent, elle lui
elevu des statues, Bans ses temples de la raison et du Pantheon, et
le proclanta l'anu de l'humanite, le philosphe du dix-septieme
siecle". Cc texte a ere public en 1830. L'auteur, pourtant ancien
magistrat en cour royalc, n'offre aucune reference.
Cc texte est I'uniquc que j'ai trouve et sur Icqucl aurait pu
s'appuycr lc P. Etienne. Tous les autres biographes de St. Vincent,
de cette partie du XIXC siecle, restent mucts a cc sujet, memc
quand Ic deroulement de leur recit aurait demande cc "detail".
Meme Maynard, le plus cornplet a cette epoque (11).
Par contre, un texte de l'archevcquc de Paris, en 1830, est
d'une tencur differente. Et, curieusement it est reporte para Ic
memc M. de Naylies Bans l'ouvrage cite plus haut. Voici le texte
de l'archeveque: "Il (St. Vincent) a reduit au silence les ennemis le
plus implacables et les plus ardents persecuteurs; l'impiete sest
abaissee au pied de ses images; un siecle impitovable et cruel lui a
pardonne. sa vertu; l'orgueilleuse rivale de to religion, une philosophie aussi dedaigneuse qu'elle est sterile en bonnes oeuvres, decon-

(10) 2' edition, Librairie Piltan, Paris, 1830.
(11) cf. p. 512, tome 4' , dans "St. Vincent de Paul', 3" edit ., Lib.-Edit.
Retaux -Bray , Paris, 1886.
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ouvrages, ni s'en approprier la gloire, tontba prosternee levant on
pretre auquel elle se vit forcee d'eriger une statue. Qui sail si, dans
son delire, elle n'aurait pas eu la pensee de lui decerner les
honneurs du Pantheon? Dieu tie l'a pas per ^nis" (12). II y a done,
une statue, mais, au Pantheon, point, au dire de l'archeveque.
Cc "rebus" fut deblouillc en... 1939!... par une insertion de
Combaluzier dans les "Annales". 11 reproduit une partie dune
these do Mile. Marthe Gagne pour l'obtention de son diplome a
I'Ecole du Louvre en 1928. Le lecteur soucieux de precision lira
les pages 602-615 des Annales CM.", tom. 104, it. 1939. J'en
rapporte 1'esscnticl.
Le futur Cardinal Maury, encore simple abbe, profita d'un
pancgyrique de St. Vincent, qu'il prononca a Saint -Lazare, pour
demander, du haut de la chaire, sous forme d'un appel au roi, une
statue pour St. Vincent. Le roi voulut entendre cc pancgyrique,
"sublime discours qui avail frappe d'etonnement et d'admiration
l'auditoire de Saint-Lazare". A Saint-Lazare l'orateur s'ctait ecric:
"le peuple reconnaissant ira graver a ses pieds (de la statue) cette
inscription egalen ^ ent glorieuse pour Voire Majeste, pour saint
Vincent de Paul Cl pour la France: un hon roi a tin bun citoven ". A
la chapelle de Versailles, le 4 mars 1785, I'orateur remplaca son
apostrophe au roi par ces mots: "et le digne successeur de rant de
hots rois, Louis ,l'VI, vows t'it're aujoud'nei tine statue duns son
palais ".
Le Dircctcur Lies Batiments du Roi recucillit la dcmande; le
roi I'approuva Ic 18 decembrc 1785. Le sculpteur choisi fut
Jean- Baptiste Stouf. Le platre de la future statue en marbre fut
expose au Salon do 1787. Les critiques d'art ne lui furent guere
favorahles et "on inanifesta l'espoir que !'artiste en corrigerait la
secheresse lorsqu'il l'execteterait en marbre". A cc Salon de 1787,
au Louvre, les "laoges acadeniiques" (prospectus renscignant les
visiteurs) passerent outre sur celui de St. Vincent. Le critique de
I'Annce Litteraire observa ironiquement: "je gagerais que ce charitable et zele bienfaiteur de 1'lunnanite souffrante vie doit qua sa
canonisation I'espece d'ouhli ou plutot !'exclusion de son eloge".
Mlle. Gagne enchaine: "cette qualite de saint qui aurait prive Saint
Vincent d' un "Eloge" , devait empecher vraisemblablement que sa
statue fiat executce en marbre sous un Gouvernement issu de la
Revolution".

(12) Abrege de to vie ei des vertus de S. Vincent de Paid' par M. de
Naylics, Edit. Piltan , Paris, 1830, p. 90.
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toujours en platre, qui fut dctruit lors du sac de Saint-Lazare
(13). Scion les verscments paves a Stouf pour son travail, it en est
un du 29 decembre 1790 pour 'le modcle et le platre cxCcutes'.
Tout semble indiquer quc le gouvernement issu de la Revolution
renonce au projet de lit statue en marbre. Mais Stouf veut tirrr
parti de son modcle en platre. En 1795, it dcrnande it la Commission temporaire des Arts de remplacer la figure de son modcle
pour une statue do la 'Verite deconvrant 17nrtocence opprintee'.
La Commission est d'accord, puis revient sur sa decision et
revient it une statue de Saint Vincent. Le 5 prairial an V (25 mai
1797) fut mis a disposition de Stouf un bloc en marbre et on lui
avanca le premier tiers de son salaire. Lc 15 messidor an VI (3
juillet 1798), it inforniait Ic Ministre de l'Intericur que Ia statue
etait achevee et dentandait Ic complement du paiemcnt. Et la

(13) "Le delire conduisit ces hoinmes effrcncs vers un vestibule ou
Von venait de placer la statue de saint Vincent de Pa ul , modcle de celle
que Pon voit aujourd ' hui aux Enfants- Trouves ; it s tracasserent les m ains
de cette image sacrce ; its en mutilcrent le corps; its en detacher ent la tote,
et apres I'avoir promence au bout d'un pique dans les places et les
carrefours de Paris, comme I'ombr'e dun homme qui aurait ett' Iuneste a
son siecle et qui aurait e tc I' oppresseur d e ses contemporains, ils Iinirent
par le jeter dans le bassin du Palais-Roval" (de la 'Lettre de Lamourette a
Al. le compte de ....' (pcut-ctre. Mirabcau), du 30 aoitt 1789; cf. '4rtnales
C.A.'. Paris, tom. 72, a. 1907, pp. 301-302). M. Gabriel Perbovre (Ic cousin
du Bx. martyr), en reproduisant cc texte, avertit que c'est on 'extrait...
degage par M. Jeauffre t, depuis evequc do Metz, des termes liberaux et du
langage sentimental en usage a cette triste epoque" (ct., ib. 'Anrrales', pp.
282-2it3). M. Jeaulfret ecrivait, en effet, en 1803 (cf. "Afemotres pour servir
a l'histoire de la rehtturt a la fin du d i.t- huttierne Steele ", Paris, an X11,
1803, 2 col., tom. I)- Le texte public dins les 'Artnales' par M. Gabriel
Perbovrc, it que d'aucuns reproduiscnt tel quel (cf. Stafford Poole C.M.,
"A History of the Congregation of the Mission, 1625- 1843', a. 1973, pp.
433 -443) est sensiblement dilfcrent de ('original , de celui de Lanioutette.
Le texte de Utmourette se trouve clans un "opuscule cxtrcmement
rare", intitule 'besastres de la nraison de Saint-Lazare', Edit. Merigot,
Paris, 1789 (cf. 'Notices hibliographique.c snr les ecrivains de la C.AI.', Imp.
Baillarger , Angoulemc , 1878, pp. 280-281 ). On petit en lire de largos
extraits dins "Abrege de la vie et des vertus de S.V.', de M. de Naylies, 2°
edit., Lihr. Piltan, 1830, ou, aux pp. 172-173, on pent lire: "Ic delire
conduisit ces hommes vers un vestibule oil Ion venait de placer le modcle
dune statue que la sculpture, par ordre de no ir e juste et religieux
monarque, se prepare a porter all Louvre. pour immortaliser les vertus
d'un saint qui fut le ntcillcur des hommes . Its ont fracassc les mains de
Celle image sacree; its en oat motile le corps; ils oat eu la basso cruautc
d'en d et acher la tcte, et de la promener clans Ies places publiques comnre
I'ombre dun homme qui aurait etc funeste a son siecle, et qui aurait etc
I'oppresscur de ses contemporains '. Mlle. Gagne, en s'appuvant stir la
brochure 'Desastres... etc.', mentionnee plus haut, assure qu'il s'agissait
dune statue 'en pied et en platre' (cf. 'Annales', tom. 104, a. 1939, p. 607).

521 statue en marbre paurut au Salon de 1798, au Louvre; Ole fut
inscrite avec la mention: "Vincent de Paul, fondateur des E zfantsTrotn'es, considers conrnre philosophe". II parait que "sous cette
etiquette Ic saint fut asset hien accueilli. Personne ne protesta
contre son effigie, et nrcme ces hommes qui venaient tie traverser
lit Terreur sc sentirent tout fiers de montrer tant de largeur
d'idces", note Mlle. Gagne. 11 est done etabli que c'est sous le
Gouvernement du Directoire (1795-1799), et par sa Commission
des Arts, que Stouf fut charge du scuipter en marbre la statue de
"son" St. Vincent.
Fut-ells placee au Pantheon? Pas du tout. Ilahituellement Ies
statues des "Grinds Honunes" du Salon prcnaient place dans la
Salle de I'Institut du Louvre. Or, voici que la 31 classe de l'Institut
demande la nomination clime ctgrmission pour decider de la
destination de la statue; la commission propose de demander au
Gouvernement que la statue suit placee dans one des salles de la
Maternite. Un arrcte du 13 vendemiaire an Vlll (4 octobre 1800)
enterine la demande; et c'est ainsi que la statue est crigee dans
I'eglise de Port-Roval, dont les edifices avaient etc convertis en
Maternite. Elle v recta jusqu'en 1814. Quand Ies services des
Enfants-Trouvcs passercnt aux batiments de I'ancien Oratoire, la
statue tut placee dans la chapellc de cet edifice. Elie v ctait encore
aux environs de 1820. Posterieurement on la pla(a au vestibule
d'entree vers 1850, et Iinalement dans la cour d'honneur ou Ole se
trouve (14). Une photo tie cette statue en marbre est reproduite
entre Ies pages 202 et 203 des "Artales", tom. 104, a. 1939.
II appert , done , que le P. Etienne a fait tin " lapsus" au sujet
dune statue de St. Vincent que la Convention aurait erigee au
Pantheon . Et pourtant...
Et pourtant, peu d'annees apres la mart du P. Etienne, Ic
Gouvernement de la 111, Republique fit placer une statue de St.
Vincent au Pantheon. Mais ii s'agit de la statue du sculpteur
Falguicre. Celui-ci, en se defendant de ses critiques, assure:
"quand le ministers me demanda d'executer pour le Pantheon ce
saint Vincent de Paul, je venais d'etre pore. J'adorais mes enfants,
et je Inc plaisais a les porter clans mes bras. Puis, pennant a mon
sujet, je me figurais que je ramassais dans le neigc, ainsi que
faisait le saint, les pauvres petits transis et presque mourants"
(15). Une photo de cette statue est reproduite dans "Votre tres
(14) cf. 'Annales C.M.", Paris. tom. 93, a. 1928, p. 516.
(15) 'Petites Arntales de S. V.', Paris, a. 1902, p. 164.
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Gray, Paris, 1960, p. 202 (16).
A cc propos it est interessant de constater comment l'imagcric
populaire s'empare do cette statue cn lui donnant un fond de ville
(17). Les statues de Stout' et de Falguiere sont bien representatives
de ('iconographic do St. Vincent an XIXe s.: un St. Vincent, le Saint
de la Charite, protecteur de I'eniance abandonnee. Bien sitr, it I'etait. mais it etait bien davantage autre chose! La totalize de la "saintete" de Vincent en a pati aupres des gens qui en gardent encore
cette "image populaire". A telle enseigne que menie le film "Monsieur
Vincent' n'a pas su ou n'a pas voulu s'en eloigner. Dommage!

IV. - SAINT VINCENT DE PAUL ... ET DES GRAPHOLOGUES
a - Informe Grafologico (*)
poi Jose Javier SIMON
Perito caligrafo - Gralologo

La Grafologia, como test provectivo de caracter cientifico y
auxiliar de la Psicologia, permits la realizacion de informes siguiendo un esquema psicologico de la personal idad.
En este caso hemos profundizado en la de un personaje de enorme talla, tanto desde el punto de vista eclesiastico como historico.
Y lo hemos hecho de la forma mas objetiva posible; analizando, grafologicamente los rasgos de su escritura - realizada en el
siglo XVII - por lo que ha silo nccesario adaptar a esa epoca las
lcycs gcnerales de la Grafologia.

(161 F. Lalanne clans "Iconographic de S.V. dans les eglises du diocese
d'Aire et Dax", regrette qu'il n'a pu se procurer les cliches "de la statue de
marbre signee Stout, a I'Hirpital des enfants trouves, a Paris, ni de la
statue signee Falguiere an Pantheon, a Paris" (cf. "Quadricentenaire de la
naissance de S. V.', Societe de Borda, Dax, 1982, p. [ 16).

(17) cf. 'Petiies A#rrrates de S.V.', Paris, a. 1902, p. 165.
(*) N.R. - Dice cl autor que la "Gratologia es Lin test auxiliar de Ia
psicologia". Los lectores juzgaran si este retrato "psicologico' de S.
Vicente, N. los siguientes. delineados en base a los rasgos grafologicos de
su "escritura", corresponde at retrato del Santo que nos es habitual. On
connait I'ouvrage de Siiri Juva, "Monsieur Vincent, Evolution dun Saint",
Itnp. Tardy, Bourges, 1939, PP. 426, on I'auteur (uric fenunc), dins on
travail scicntifique et rempli dune prolonde veneration pour St. Vincent,
scnuc la psychologie du Saint et en etablit one these qu'on peut caracteriser d' un mot : "elle est intrepidement et sans peur en fonction des pores
theories frcudiennes' (cf. "Annales C.M.", Paris, tone. 104, a. 1939, pp.
758-759). Aqui, en estos pequenos estudios, la grafologia; alla, en el grucso
libro mencionado, la psicologia; sambas ciencias nos pueden ayudar a Lin
mcjor y mas completo conocimiento de S. Vicente?: "chi to sa?" - J.-O. H.
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En el aspecto intelectual, la captacion de las situaciones se
realiza mediante sintesis, generalizando una vez percibidos los
detalles. Existian, sin embargo, ciertas dificultades para obtener
una panordmica absolutamente Clara en lo que al mundo de las
ideas se refiere.
Sus plan tea mientos eran fundarnentahnente prdticos, siendo
la velocidad de su razonamiento mesurada Como termino medio,
aprecidndose variaciones ntds o menos itnportantes, asi Como una
Clara tendencia a la aceleracion, con posihilidad de bloqueos de
diferente intensidad.

La capacidad de creacion se presenta comp francatnente importante, siendolo igualtnente la facilidad para llevar sus pensamientos teoricos al terreno prdtico.
La exuherancia de la imaginacion propicia las salidas de la
realidad cotidiana con la que no terminaba de sentirse satis fecho.
La intuition cumple an importante papel en la captacion del
entorno, conipletnentandose con la capacidad de razonatniento
l6gico.
Pese a lo versatil de sit personalidad, era capaz de rnantener an
nivel de intensidad laboral que le permitia la imprescindible
contitniidad para el dasarrollo tie las tareas.
Diligente, activo, dincitnico e inquieto por naturaleza, tenia
dificultades para centrarse en una unica actividad, tendiendo a la
tnultiplicidad de iniciativas. Resulta admirable su deseo tie aprovechar el tiempo al nuixitno. Es notable, asitnisino, el esfuerzo a nivel
consciente por conseguir an adecuado grado tie concentracion.
La memoria, muy selectiva pero francamente agudizada, sobre todo en aquello que - de una forma o de otra - impresionaba
sit sensibilidad.
Se aprecian dificultades en lo que a orientacion fisica se
refiere, consecuencia de unas aptitudes espaciales no excesivarnente desarrolladas.
Su actitud ante la vida era Canto tedrica Como firmemente prtitica; en e fecto, stt potencial creativo se contpletnentaba cotz un decidido deseo de plasmar en realidades los planteatnientos ideologicos.
La busqueda del orden as dificultosa, dado lo anarquico de sit
personalidad. Elio no es obvice para que exista iota delicadisima
captacion de los detalles, aunque estos procesos no tuvieran lugar
tie una forma metodica ni excesivatnente ordenada.
Existe en sit personalidad an componente que podriamos
denominar de "orgullo", que le hacia mostrar una cierta resistencia
hacia la autoridad en general. Ello le creaba algunos problemas de
conciencia, por lo que intentaba "rebajar" en lo posihle sit carcicter
altivo, con desiguales resultados.
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objeto de tomar determinaciones se vela obligado a hacerlo de
forma precipitada, so pena de verse bloqueado en sus acciones por
exceso de re flexion.
Su tipologia vivencial resulta ser introtensiva de tondo, lo que
proporciona on cardcter tendente a la retraccion. En este caso se
da on tipo de inintetismo con el ambience que le llevaba a fundirse
con el media, a integrarse en el grupo humano que le rodeaba v con
el que se sentia identificado, aunque no pudiera et'itar el sobresalir
del mismo, dada sit innegable valia personal.
El sentimiento supera a la razors, la entotividad estci presence a
flor de piel, existiendo oral ftterte locha a nivel interior para
dominar en to posible sits emociones.
La inestabilidad emocional es tambien causa de frecuenles
altibajo.s de 4ninta, moe/las veces en funcion de las circunstancias.
Autcque existen algunos rasgos de primariedad, la tipologia
vivencial resulta sectmdaria, es decir, que los afectos se encontraban - por regla general - adaptados a la realidad.
La fuerza del "yo' es imporlante: liar on huen potencial de
defensa ante las agresiones del rnedio.
El autoconcepto es tambien elevado, atinque se it-tite tie disminuirlo de la forma que antes apuntcibamos.
El autocontrol es bueno, pero con fisuras que dejaban escaparno pocas expresiones de sit gran energia interior, no siempre
controlable.
Generalmente confiaba inns en sus propias posihillidades que
en las ajenas, rnanteniendose a la expectativa coil respecto a las
actuaciones v modos de comportarse de los derncis. La capacidad
de relacion viene disminuida, por taruo, debido a estas prevenciones ante los otros.
No obstante, sit potencialidad de desenvolvirrtiento social era
ntuv inmportante, v quizas esa profusion de contactos con personas
de rrn.ty diferente indole foe causa determinants de esa actitud de
"estar en guardia", precisamente Como mecanismo inconsciente de
defensa del propio v o".
Por otra parse, existe on includable components de timidez,
que intentaba campensar mediaute una especie de "fusion" con el
ambience que le rodeaba, comp va hernos apuntado anteriormente.
Este afcin mimetico potencia so adaptabilidad, que resulta
verdaderamertte notable. Lo es asimismo, la espomaneidad que
preside so comportamiento, que le hate mantener posturas criticas, en ocasiones incornodas pare el "status".
La capacidad dialectica, unida a so facilidad de captacicin de
las situaciones, be convertian en on personaje dotado especialmente Para polemizar de forma absolutamente brillante.
Su tendencia instintiva al goce por via sensual era canalizada
por la razon, desviundose esta energia hacia cuestiones de orden
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actividad, va notable de por si.
De cardcter susceptible (no olvidentos su elevado nivel de
sensibilidad), le resultaba dificil sustraerse a las "explosiones de
genio", asi coma a acluaciones de cardcter impetuoso, aunque
procurase controlarlas en la ntedida de to posible. Ello podia
llevarla hacia estados de malestar interne, as: canto a ligeras
depresiones de las que era caper;. de salir gracias sabre todo, a su
notable nivel de energia v so capacidad dc' acciOn.

b - Esarne grafologico
i\ 1 FLLIGENZA - Sostanziali: Larga di lettere 5i 10; Larga tra lettere 5i 10;
Larga tra parole 5110; Disuguale metodicamente 6/10; Sinuosa 7/10; Minuta 5/10; Chiara 5/10; Nitida 4/10; Acuta 5/10; Pendente 6;10. - Modificanti:
Accurata 4/10; Parca 4/10. - Accirlcntali: Attaccata 7/10; Staccata 3/10.
SFN'IIMF:N'ro - Segrri sostanziuli: t.'urva 3/10; Angoli A 7/10; Angoli B 6/10;
Angoli C 410; Intozzala I mode 6?10: Intozzala 11 rnodo 3/10; Larga Ira
lettcre 5110; Mantiene it rigo 9/10: Discendente 1/10; Sinuosa 7`10; Secca
2.10: Ponderata 61110. - Modificanti: Apertura a capo u-a 310; Aste rette 5110;
Aste piegate in avanti 5/10; Pendente 6/10; Filiforme 4/10; Austera 110: Ricci
del soggettivismo 8/10. - Accidentals: Fluida 5/10; Accurata 4/10.
Intelligenza: Quantitativamente sulla media; qualitativamcnte di tendenza piuttosto acuta (Acura). spinta. quindi, a contraddire (Angoli A), a
porre degli ostacoli (Angoli B), a rendere dillicoltose le conclusioni.
II soggetto riesce per cose di apprendimento, a mantenersi nell'equilibrio tra In forza intellettiva e it ragionamentu (Triplice larghezza), ad
insinuarsi per it (rondo delle proprie idee c propositi (Sinuusa), a munirsi
di tune quelle cognizioni the fanno pct- it suo scopo (Triplice larghezza), ad
adottare I'arte dell'intraprendenza, della conduzione, dclla illazione pratica (Disuguale metodicamente, Punderata, Sinuusa).
Ha in se I'arte del conquidcre I'aninio umano (Sinuosa), non con l'irnposizione, ma col condurlo alla rillessione (Punderata), pur avendo di mira to
scopo di suvrastare c di imporre la propria idea (/ntozzuta I nodo).
ti suo giudizio sulk cose non c direttamente oggettivo, poichc tende a
vestirsi e a calcare la via del soggettivismo (Ricci soggettivismo).
Carattere: II carattere a impostato sully lermezza (Mantiene it rig))).

Questa fermezza ha In tcndenza a spossare Ic proprie risorse per raggiungere In scopo prelisso (Angoli A, Filiforrrre, Punderata). Nell'esaurire lc
proprie risorse, tende a non appigliarsi affatto alla protervia dei suoi
diritti e della logica, ma a lavorate alla chetichella, a smontare le difficolta altrui (Sinuosa), ad usare in qualche mode un'arte subdola (Accurata), a
tendere, per modo di dire, it Iaccio delta circospezione (Aste in avanti, Aste
rette) per attirare, per lusingare. anche per insidiare, usando c mettendo
in alto it senso della politica (Pendente, Aperture a capo a-a).
Per tutto cio questo carattere non e certo incline alla semplicita net

senso mistico e alla purita di intenzione, ma c incline ad usare mezzi di
natura ibrida pur di raggiungere lo scopo, it quale sta forternente lissu
sulle pretese dell'"io", the ha I'antbizione dcll'autoindipendenza con la
dipendenza altrui (Intozzala I nrodo).
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difficile spunto dell'intenerimento sessuale, che, messo a servizio del
languore, porta ad accentuare l'obnubilamcnto delle facolta di inibizione,
nonostante la remora dell'austerita (Atrstera), di cui it soggetto puii usuIruire, perchc I'austerita, quando it languore ent'a in campo, si lascia
Irasportare e, anziche un impedimento, diventa un fattore della cessione
languida aflettiva.
("1 Santi dalla loro scrittura
Girolamo Moretti . U'di:. Pauline . 2' edit.. 1975; pp. I72-1731

c - La graphologie dit que...
Quant au temoignage de 1'ecriture de M. Vincent, nous Wen toucherons que quelques traits, tout en nous fondant sur des observations de M.
Klages, fruits de sa methode scientifique . L'ccriture souple et courante du
saint est cello d'un cvclothvmique , toujours avec quelque tension schi,othvmique.
La main de Vincent, obstinement debout. trahit l'individualite accentuee d 'un homme qui aime l'independance. M. Vincent sait donner preuve
d'harmonie interieure. Mais lc rvthnie do son ecriture est restreint par la
volume. el I'absence de fortes poussees aussi pone tcrnoigriagc dc Celle
faculte. Fn outrc, denote la main auguleuse de personne de volonte. Les
nombreux cas dangles doubles chez M. Vincent le presentent homme
Ierme: mais, vu le niveau bas de l'ecriture, aussi comme se ferinanl aux
raisons d'ordre sentimental.

Par des guirlandes qui s'cntrernelent dans I'ccriture. M. Vincent brise
asses souvent son svsterne dangles doubles, pour se montrer impressionliable. capable de s`ouvrir a son milieu.
La forme du mouvement , est, chez M. Vincent , celle dune personne
asset vive.

L'ecriture porte quclque marque de vitesse. pas exemple tin trait do
"t", etc., avanriant, cc qui veut dire activile el, chez Vincent, dont la main se
permet one irrcgularite relative, vivacitc du sentiment: la pression, les
Iinales etendues, I'clan des rallonges que presente la main de Vincent,
atteste meme tine vivacitc extraordinaire. La direction des lignes tend
che,. lui very cello de I'euphorie. M. Vincent a I'ecriture petite de la
concentration. d'exactitude, de sens des realitcs, meme - ici, pensons a
son teuvre - de manque d'enthousiasme. Les traits ampler, chez M. Vincent, temoignent dune imagination plastiquc. Quant a la formation des
lettres, l'accentuation des batons des 'd', des "f", des "v", etc., noun
presente un M. Vincent qui a le don createur de la forme, se realisant dans
ses entrepriscs praliques. Le plus souvent, iI montre, s'etant fait, en un
moment de sa j cunessc , romancier daventures - par la division de lignes
et de mots pee accentuee, one maniere concrete de penser, dormant
quclque place a I'imagination. Les parties saillanles des lettres s'enchevct-ant cntre les lignes de dessus et de dessous dans I'ccriture, voila tin
svmptome qui denote la touche pathologique, disons ici celle des complexes dascete.
IExt'aits de 'Monsieur Vincent. Evolution d'un Saint';
Sort Jima. Imp 7ardt. Bourges, 1939, pp. 80.81)
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V. - PARIS - Dans Ic territoire do l'ancien St. Lazar'c ct sur le pignon de I'imrncuhle, 105. rue du
Pg. St.-Denis, I'ad ministration civile du l0° arrondissement a fait rcaliscr un immense portrait de
St. Vincent. La materiau utilise est un bardage d'aluminium laque au four, coulcur de pierre, el
de lank., cgalement en aluminium , dccoupces de telle sorte quc les ombres projetees font
apparaitre le visage de "Monsieur Vincent".
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STUDIA
"LOGROS APOSTOLICOS" DE LOS PAULES EN LA INDIA
(MISION DE CUTTACK)
(1922-1988)
Jesus TABOADA C.M.

Una vision global de la Misi6n de Cuttack desde 1922 hasta
1988 produce la misma admiracion que la sorpresa del nino que
se vi6 nacer y Ilega a ser varon perfecto.
Puestos a resenar los "logros apostolicos' de estos 66 anos de
evangelizacion en Cuttack, podriamos resaltar, entre otros:
a) La transformacion de su mentalidad pagana;
b) Dignificacion de la mujer y santidad del matrimonio;
c) Una intensa Labor Cultural para desarraigar el analfabetismo;
d) Acci6n Social sobre todo a traves de Colonias agricolas,
Cooperativas de consumo para la adquisici6n de arroz, fibras
para sus hilaturas caseras, etc.;
e) Disminucion de odio y venganzas.
Pero por encima de todo v cumo frutos mas notorios, destac linos:

1°) TRIPLICACION de las Areas de evangelizacion;
2°) INSTAURACION de Clero native;
3°) PROMOCION de la DOBLE FAMILIA VICENCIANA
india.

1°) C'RECIMIENTO Y TRANSFORMACION
DE 1.:1 PRIMITIVA MISION DE KUTTACK
El territorio que en 1922 cedieron los misioneros franceses de
San Francisco de Sales a los Paules espanoles en cnero de 1922,
era la Zona norte de su Misi6n - hoy Dicicesis de Vizagapatan.
Su extension era de 32.000 kil6metros cuadrados.
Comprendia: 1°, la tercera parte del Distrito de Cuttack; 2°,
tres cuartas partes del Ganjam; 3°, todo el Distrito de Puri, lo
mismo que el de Phulhani '('Cristo en Orissa', pag. 40).
A nivel de jurisdicci6n eclesial confinaba: AL NORTE con la
Archidiocesis de Calcutta; AL SUR con Vizagapatan y AL OESTE,
con Nagpur.
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Misioneros: Eran cuatro los que quedaban este ano: dos en
Surada, uno en Khurda v otro cn Cuttack.
Cristianos: Aunque el balance constataba 2.000, no aparecieron comp practicantes lino 700.
Catequistas: Subvcncionados para cstc apostolado: Ninguno.
Maestros de Escuela v a la vez Catequistas, en centros con
Escucla reconocida por el gobicrno: unos 16.
Escuelas de la Mision, pero reconocidas y subvencionadas en
parte por el Estado: 4.
Iglesias: de mamposteria, Bien conservadas: 8.
Capillitas de ladrillo pero medio arruinadas: 4.
Centros de alojamiento paru el Misionero, pero arruinadas:
18.
Misioneras, como Colaboradoras.
Las itnicas Coopcradoras Misioneras hasta 1940 en que Ilcgaron las Hijas de la Caridad fueron las Hermanas do San Jose de
Annecy que trabajaban: orfanato de Surada (dos Hermanas);
Hospital Provincial de Cuttack (4 Hermanas); y Colegio de
Esenanza media para angloindias en Cuttack (I I Hermanas).
B) ESTADISTICAS DEL CUTTACK DE 1987:
Extension: 110.000 kilomctros cuadrados, distribuidos asi:
- 34.440 kilometros constituven la Archidiocesis de Cuttack;
- 51.025 Km. la recien notnbrada DiOcesis de Berhampur;
- 25.118 Km. la Prefectura de Balasore (Encomendada a
los Paciles).
Pablacion (Dc las tres circunscripciones): 17.180.000 habitantes.
Catolicos: 70.000 (entre las Tres).
Pa rroquias: 52.
Nticleos de cristiandad en crecimiento: 956.
Escuelas: Superiores, 12; de ensetianza media: 23.
Residencias para estudiantes: 43.
Orfanatos: 5.
Centros de formaci(in profesional: 8.

2°) PRIMERAS VOCACIONES
Segun consta en el libro "Selvas del Ganjam' (pig. 122) en
1927 ya se habla "de dos jovenes seminaristas dispuestos a ser
sacerdotes". Uno era hijo de un rico hacendado de Gourogoto y el
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con el entonces P. Sanz Florencio. Para evitar la insufrible terquedad de la madre de Francisco que it toda costa queria retract-le del
sacerdocio, se desplazaron, primero a Barhampur y luego a Cuttack para proseguir sus estudios . Su ejemplo debio influir en
muchos porque para 1930, ya habian aparecido unos siete muchachos con vocacion.
Fue en este ano 1934, cuando aprovechando la Visita Can6nica del Provincial de los Paoles de Madrid, P. Adolfo Tohar, C.M.,
instauraron en Surada el Seminario Menor , intitulandolo "Seminario de San Pedro", por sugerencia del P. Orzanco Hilario que
acompanaba al Provincial. Era una delicadeza para corresponder
de algun modo a la generosidad de Sor Petra Ezcurra, que para
entonces, va habia fundado tres becas ('Selvas de Ganjam', pig.
122).
Francisco se dejo arrastrar por su madre y lo dcjo. Augustin
llego a cursar Filosofia y Teologia en el Seminario de Ranchi,
pero tambien tuvo una fuerte crisis moral que le impidio proseguir. En cambio los nuevos Aspirantes surgidos en Surada no
perdieron ilusion y constancia.
Rasta 1935, siguieron estudiando en la Escuela Media Superior de la Mision, vistiendo cones los demas, su sabanilla, al estilo
del pals. Lo unico que los distinguia Bran ]as clases de latin que
recibieron.
El 1935 el Seminario fue trasladado a Russcllkonda (hov
Bhanjanagar). Durante unos meses estuvo al lrentc cl P. Sebastian
hasta que el P. Conde, recien llgado de Espana, se hizo cargo de
todo.
Este Seminario Menor consistio at principio - dice el libro
"Selvas de Ganjam"(pag. 123 ) - en un zaquisami oscuro y estrccho y la capillita del tiempo de la guarnicion inglesa que hacia de
sala de estudio, refectorio, dormitorio v oratorio.
Al final de 1937 ha se habia construido un hermoso saloncito,
quedandose el Rector con-to unico inquilino de la Capilla, hasty
que le construveron tambien sus independencias (pig. 123).
En este humildisimo "Nazaret" tuvieron su preparacion los
primeros sacerdotes oriundos de Orissa. Aqui estudiarion Humanidades los hermanos Pascual Y Cipriano Singh, hasta que salieron al Seminario de Alwav (Malabar) para la Filosofia y Teologia.
Pascual Singh fue ordenado por Monsenor Sanz en it Distrito
Misional: Kattinguia, f rente a cientos de compluebanos N. amigos
- humildes parias - que conternplaron arrohados el milagro de
la transformacion de two de los sows, convertido en Sacerdote
del Altisimo.
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dejar la Mision para siempre, Monsenor Sanz ordeno tambien a
Cipriano.
Y en 1953, fue ordenado otro de los primeros Seminaristas
oriundos de Orissa v de rata Konda: el P. Jose Prodhano.
Nuevo Seminario diocesan, regalo de Espana (1950)
Desde 1947 v con motivo del viaje a Espana del P. Taboada
para desarrollar una Campana de avuclas v promocion de Becas
para el Clero secular, Ilovieron Tondos suficientes para emprender inmediatamente la construccion de un nuevo Seminario capaz
para unos 50 Seminaristas.
El primer piso va se pudo ocupar en 1948 su inauguracion
solemne, en presencia de Monsenor Tohar Pablo sucesor de Monsenor Sanz en 1950.
Para los estudios de Filosofia y Teologia probaron en distintos Seminarios Mayores, especialmente en Alway, Ranchi v en
Trichinopoly.
Su presencia en Cuttack. (Estadistica de 1972)
De los 40 Sacerdotes seculares nativos que figuran en las
estadisticas de la Mision ("Cristo en Orissa", pag. 389-390):
Diez v siete, cstan de Parrocos.
Trece, actuan como Asistentes o Coadjutores en distintas
Parroquias.
Uno, es Capellan de las Madres Adoratrices de Puri.
Tres, ejercen puestos de responsabilidad: hien al frente de la
Obra Social de Distrihucion de subsidios v alimentos, bien al
frente del Colegios Superiores, en total autonomia.
Vision global del personal (en 1987)
Desde el dia I de enero de 1946 en que canto la primera Misa
el Primer Sacerdote indio: P. Pascual Singh, hasta 1987, los
esfuerzos por la promocion de Clero nativo, se han visto coronados con un total de cincuenta v rucere ordenados en la Mision de
Cut tack v actualmente en pleno rendimiento.

3°) IIIJAS DE LA CARIDAD ( 1940-1988)
Su enlrada en la Mision: La ilusion v tentativas de quc las
Hijas de la Caridad trahajaran en la Mision de Cuttack surgio
apenas los Padres, se dieron cuenta de la situaci6n de cientos de
ninos hucrfanos, lo rnismo que de mochas mujeres. relegadas por
casta o por pohreza, al abandono y peligros consiguientes.
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solicito de los Superiores de Madrid, csta avuda. Naturalmente
queria Hermanas espanolas de la Provincia de Madrid.
Pero el Visto Bueno para que estas hermanas que por entonces vestian Toca y Habito negro v cran consideradas - en aquellos tiempos - Como cismaticas, dependia de los Superiores Mayores de Paris.
Cuando se introdujo a principios de siglo XIX la Corneta y el
Habito azul, para toda la Compariia do las Hermanas, en Espana
varios Sectores civiles v eclesiasticos, muv resahiados con la
reciente opresion francesa, interpretaron esto Como una imposition, hasty cicrto panto napoleonica v no permitieron que las
Hermanas de Espana v sus Colonias, adoptaran este cambio.
Continuaron con su Habito traditional.
Sc comprende la tirantez de relaciones, cntre los Superiores
de Madrid-Paris. 1-a Santa Sede consultada sobre el particular,
pcrmitio que las Hermanas Espanolas continuaran con su Habito
primitivo, pero sin salirse de su jurisdiccion propia.
Ese parece era cl convenio cntre Paris v Roma. La India era
un "Pais nuevo", ajeno a esta jurisdiccion. Las Hermanas
Espanolas no podian estahlecerse sino cambiaban de Habito.
Desdc Cuttack, los Misioneros siguieron instando ante la
Congregation de Propaganda Fide. y la balanza se inclino a su
favor.
En 1934, la visita canonica del Superior Provincial de los
Pairles y de las Hijas do la Caridad en la Mision, reavivo mas la
presion ante Roma para conseguir esta ayuda. El fruto teas
notorio de esta visita canonica fue el permiso que Roma otorgo
oficialmentc para quc las Hijas de la Caridad Espanolas pudier an
trabajar en Cuttack conservando su Toca v el Habito negro ("Selvas de Garrjarrr pag. 84).
En 1940, se convirtio en rcalidad este dcseo de todos los
Misioncros. La Mision sc cstremcio de gozo en Icbrero de este ano
con la llegada de las primeras Hermanas.
Sor Adelaida, Sor Paz, Sor Angelina v Sor Milagros, a las que
se unieron, en junio de este mismo ano, otras dos, tambien
espanolas, venidas do Filipinas: Sor Ana y Sor Magdalena ("Selvas
Garrjanr ", pag. 127).
Primer camps de Apostolado (1940-1947)
Durantc los sietc primeros anos, las Hermanas se limitaron a
sostener a toda costa las Fundaciones que tcnian en Gopalpur v
Sudara. La guerra europea bloqueaha las facilidades para despla,arse en barco, desde Espana a la India.
El Refugio Catecumenado femenino de Surada se convirtio
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aborigenes aprendieron el arte de la conleccion, cientos de carnisitas, chambras y pantalones salian cada semana para Katinguia,
Mohana v la Region de los kondos, donde apenas conocian esta
forma de vestir.
La Hermanas de Surada, aceptaron con gusto cl atender a los
Misioneros prepar$ndoles la comida, cuidando la ropa y prestandoles cuidados sanitarios, sobre todo cuando bajaban de la Montana de Kattinguia N. Dighy enfermos de malaria.
Re f ue rzo de personal
1947. En abril de este aho, llego de Espana una expedicion de
10 Hermanas. No tardaron en proporcionarles colocacion. Ese
mismo aho fundaron en Berhampur, a instancias del Ministro de
Educacion, un Centro de "Labores Manuales", labores de aguja
(bordados y confeccion) para iniciar a las jovenes hindires de la
aristocracia ('Selvas Ganjam ', pag. 237). Y en dicicmbre de este
mismo ano, sc instalaron en Ia Region do los Kondos de Dighy-Padangui-Daringobadi Iundando en Raikia un Orfanato-Catecumenado femenino, con capacidad para unas cien jovenes. Las Hermanas se acornodaron provisionalmente en unos chamizos de
adobe y pa.ja.
Floracion de vocacione s nativas (1946)
La Ilegada de las Hijas de la Caridad a Orissa, tuvo enseguida
comentarios en la prensa catolica de la India.
En la region de Malabar ( Karala, Ernakulan , etc. - distante
casi 2.000 kilOrnetros de Cuttack - tamhicn tuvo su repercusion.
Aunque desgraciadamente carecemos de notas archivadas para
esclarecer este momento de la historia Misional, suponemos que
las primeras vocaciones para Hermanas, procedieron: a) Primero
de la influencia de los Vicentinos de Rito Siriaco (un grupo de
unos doce sacerdotes enamorados de San Vicente de Paul v
dispuestos a incardinarse " corporativamente " a la Congregacion).
Dos de las primeras Hermanas (Sor Teresa Potani y su sobrina Sor Teresita) eran farniliares de tin Vicentino. h) El P. Conde
Gerardo en sus viajes a Malabar (Seminario de Alway) dondc
estudiaron Pascual, su hermano Cipriano v algunos otros Seminaristas de Cuttack, hablo y entusiasmO a los Carmelitas de aquel
Seminario Pontificio. El P. Elias Fuente, escribia en "Reins de las
Misiones" de 1964 quc los Carmelitas mss insignes de Alway y los
PP. Zacarias v Aureliano, habian promovido vocacioncs sacerdotales y religiosas para casi todas las Diocesis dc la India. c) Por
ultimo, me consta porque to comprobc personaltnente, que el
P. Attully, primer sacerdote de Malabar residenciado en nuestra

- 534 Mision desde 1945, y compariero mio en Daringobadi, admiraba
nuestra Obra y a las Hijas de la Caridad y sostenia frecuentemente correspondencia con muchas personas de su tierra, entire famihares y amigos...
^ Por que no incluirle entre los posibles influyentes para que
surgieran en Cuttack vocaciones de Kerala?
El hccho irrefutable es, que cn 1946, llegaron desde Malabar
cinco jovenes, con deseos de pertenecer a las Hijas de la Caridad.
La casa de Gopalpur les abrio las puertas y las acomodo para su
Postulantado.
Y en mayo de 1947, confirmada su vocacic n, fueron enviadas
a Madrid, con los Padres, Pablo Tobar y Jesus Taboada, segUn
consta en el extenso diario que una de ellas redacto durante el
viaje.
Cuando en 1948 regresaron a Cuttack vistiendo la Toca v
Habito negro, lo primero que planearon las Herrnans de Cuttack
fue un viaje a sus familial. (Fueron acompariadas de Sor Angelina
Beramendi).
No pudo ser mas oportuna la medida en piano propagandistico. El intercambio de impresiones v la admiracion que produjo
contemplar de cerca a las nuevas Hermanas, aseguro una corriente de Aspirantes que desde entonces ha seguido fluycndo hasty el
Noviciado do Berhampur.
La Viceprovincia de Hermanas erigida en Provincia autonoma
Hasta 1966 las Hermanas de la India figuraban adscritas a la
Provincia do Madrid. Sor Catalina Siquicr fue la Primera Visitadora de Ia joven Provincia con autonomia propia.
Despues de 12 anos, Iue nombrada Como Sucesora, Sor Pilar
Acerete (1976). Y en noviembre de 1985, tomo las riendas de la
Provincia una Hermana India: Sor M. Luisa (I I-IV-85).
En 1966, las Hermanas eran 69, entre espanolas y nativas v
tenian 13 Casas. Algunas fundaciones ya estaban fuera de los
limites de Ia Mision.
Estas Provincias indias donde ya trabajan nuestras Hermanas son : Kerala, Gujerat , Bangalore , Madras, Moharastra , Bihar,
Ranchi, Andra y Bengala Oriental.
Las Obras que tienen son: Dispensarios, Hospitales, Rcsidencias de Ancianos, Asistencia a familiares de Leprosos, Escuelas de
ninos y de Ensenanza Media, Escuela de Ensenanza Superior,
Centros de Ensenanza de lahores v confeccion, Residencia de
nirios impedidos, Catecurnando y por supuesto la constante visita
a los pueblos, en plan de asistencia medica, sobre todo a leprosos.
A veces una sola Fundacion desarrolla tres o cuatro Actividadcs de las resenadas, segun sus posihilidades v facilidades para la
arc icm.
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de la Caridad, han desfilado por las Estructuras de formation un
total de 224 jovenes, de las que perseveran alrededor de 200.
El prornedio anual de Postulantes , segun datos de Archivo es
(cinco ultimus anos):
- 1980: 10;
- 1981: 15;
- 1982: 12;
- 1983: 15;
- 1984: 8;
- 1985: 16.
El Lugar de origen (dentro de la inmensa Peninsula India)
Desde 1980, han ingresado:
22 naturales de Orissa;
22 de Kerala;
16 de Bihar;
6 de Moharrastra;
2 de la Region Tamil ( Madrasl).
Estadistica comparativas
Comparando el ntimero de Misioneras y las Fundaciones de
las 20 Congregaciones o Institutos anexionados a las cuatro Diocesis y Ia Prefectura de Balasore que Forman la Provincia eclesiastica de Orissa, las Hijas de la Caridad superan a casi todas en el
200% tanto en Residencias con-to en Hcrmanas.
La Congregation mas antigua es la de San Jose de Annecy
(desde 1867...) y tiene solo cuatro casas. Las Madres Adoratrices
espat5olas poseen 4 casas y son 27.
Las Hermanas de Santa Ana 39 v 7 casas. Las Hermanas de la
Caridad de la Madre Teresa son, 14 y poseen en Orissa 3 casas. El
resto esta por Io bajo de estas cifras, to mismo en Residencias quc
en personal.

4°) LA PROVINCIA AUTONOMA DE LOS PAULES EN LA INDIA
La humilde Mision de Cuttack, iniciada en 1922, no paso de
Vice-provincia hasla 1970. En este ano quedo erigida en Provincia.
De los 46 Sacerdotes,, Hermanos Coadjutores que trahajaron
alli, a to largo de los primeros 50 anus (1922-1972) diet y siete han
perdido sus vidas, en las mas diliciles areas de la Mision, victirnas
de la fiebre malaria, insolaci6n v otras funestas consecuencias del
clinia, etc. etc.
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dejado Cut tack , achacosos, impedidos , o destinados a otros lugares, en vista del crecimiento progresivo de las vocaciones nativas.
I..r Histuri: ^ de esta joven Provincia sorprende por su ripido
rretimienln.
Fase de caplacion (1951)
Todo comenzo cn 1951, por una inspiracion quo tuvo el
entonces Vicevisitador P. Gerardo Conde. Viendo como I'lorecian
las vocaciones para sacerdotes seculares, to mismo que para
Hijas de la Caridad se pregunto: Y, i. por que nosotros no intentamos formar tambien Misioneros Pariles?
La idea fue calando en su espiritu v despucs de mucha
oracion y asesoramiento, escrihio al P. Fernando Ibilcieta que por
entonces vivia en Malabar (Kerala), formando un grupo de novicios, perteneciente a un Instituto de Sacerdotes de rito Siriaco,
denominados Vicentinos.
Querian ingresar "colectivamente" en la Congregacion; llamaron a Cuttack solicitando un Padre que formara sus novicios y
transmitiera a todos el espiritu de la Congregacion. Aunque el P.
Ibilcieta pas() con ellos un ano en plan de instruccion y formacion,
todavia no se han unido a la Congregacion. Forman Instituto
especial, aprobado por Roma, recientemente.
De todos modos, la estancia del P. Ibilcieta en Malabar,
inspiro al P. Conde sugerirlc que hiciese propaganda de la Congregacion. Enseguida puso manos a la obra.
Recorri6 muchos Culegios Mayores v otros Centros Parroquiales, exponiendo nuestra vida misionera. Su campana se vio
coronada por el exito. Cuando regreso a Gopalpur en 1952,
terminando el compromiso con los Vicentinos vinieron con cl mas
de 30 jovenes.
La recien estrenada Casa-Central de Gopalpur, propiedad de
la Congregacion, los acogio con carino v empezo su formacion.
Desde entonces, ha continuado la propaganda vocacional en
Kerala. Casi todos los anus hasta fundar alli, pasaha una temporada alguno de nuestros Misioneros. Y las vocaciones afluyeron
ininterrumpidamente.
htapas de fornracidnr y sits estructuras
Con la Ilegada de los primeros Aspirantes, la Viceprovincia
comenzo a vivir una nueva etapa. Nadie penso en dar marcha
at ras.
Dccididamente se fueron conformando las estructuras necesarias para el Noviciado, Filosofado v Teologado.
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recien construido en Gopalpur como Casa Central de la Congregacion , propiedad de la misma. El Noviciado se habilito en un gran
bungalow comprado a una familia de angloindios . Era arnplio y
con espacios para futuras adaptaciones.
En prevision de formar a los Filosofos , aprovecharon la
ocasion de comprar unos terrenos, contiguos al Noviciado, tambien en Gopalpur.
El Teologado
Lo resolvieron durante los primeros tres aros (1958-1961),
enviando los Estudiantes al gran Seminario Vicenciano de Salamanca en Espana.
En 1962 se ordenaron los primeros cinco Paules oriundos de
Kerala. En 1963 Bran ordenados cuatro mas y en 1964 los del
tercer grupo que estudici en Salamanca (eran cinco).
Desde el afio 1961 v para suprimir los enormes gastos del
viaje a Espana, fundaron en Kerala (Malabar) una Residencia y se
trasladaron alli los teologos para cursar estudios en el Seminario
Pontificio de Alway, dirigido por Carmelitas Esparoles.
Siempre con vision Cie futuro, en 1970 enviaron algunos
Teologos a la Universidad Pontificia dc Poona, regentada por
Jesuitas. Fue una primera experiencia. Cotejados los pros y contras, decidieron los Superiores trasladar a Poona todo el Teologado e improvisaron estructuras provisionales que en 1985 se han
convertido en Teologado Vicenciano permanente y itnico.
Per no se ha acabado todo. Como la Iglesia en la India sigue
creciendo y surgen calla ario nuevas iniciativas, hoy en 1988, en
vista de que la Archidiocesis de Cuttack quiere tener Seminario
Mayor para formacion de sus Seminaristes (cuatro Diocesis)
junto con la Prefectura de Balasore, ya han adquirido los Paules,
lugar conveniente para construir cerca de este futuro Seminario,
su residencia de Filosofia Y Teologia.
Expansion de la joven Provincia India (1970-1988)
Actuahnente la Provincia Vicenciana India, constituida por
80 Padres nativos y 3 espanoles desarrolla un fecundo apostolado, In rnismo dentro que fuera de Orissa v hasty mas ally de la
India.
Uentro de la provincia Civil do Orissa
Hay cuatro Diocesis y una Prefectura Apostolica. Aqui los
Paules constituyen la mayoria absoluta de Personal y Centros de
Accion.
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Berhampur : 37 Misioneros v 15 Casas.
En la Prefectura Apostolica de Balasore tienen 7 Casas v son
15 los PaUles.
En la Di6ccsis de C'uttack solo licnen 3 Casas y trahajan siete.
Fuera de Orissa , pero dentro de la India se han instalado en
17 Plataformas de Apostolado, situadas : Calcutta (1); Poona (3);
Alway (4 Casas); Andra (5); Madras (4 Casas).
El nUmero de Misioncros instalados en estos Puestos de
Actividad Apostolica es de 17. Los Puestos de Acci6n son siempre
Parroquias o Nucleos de Acci6n Misional.
En Gopalpur y Berhampur, lo mismo quc en Alway y Boropoda, la Congregacion ha instalado Estructuras para Estudios,
formacidn v Organizaci6n de la Provincia Vicenciana.
Apostolado fuera de la India . Desde hace dos o tres afios, hall
empezado a trabajar en las Islas de Fiji ( Australia), como Capellanes de las Colonias de obreros indios, asentados en dichas zonas.
Existe ya la determinacion do aceptar una Catedra de Teologia en el Seminario de Etiopia.
1'reparaci<in especializada
Desde hace varios arios, la Provincia de Ia India exige quc
todos los Estudiantes scan graduados en Bachillerato Superior v
a poder set-, obtengan titulo universitario o se especialicen en
Ciencias Eclesiasticas.
Es ya corriente que salgan algunos Fuera de la India para
completar Estudios o sacar grados en Europa y America.
Actualmente hay tres Padres estudiando en Universidades:
- uno en Nueva-York (Universidad de Niagara, PP. Paitotro en Roma (Teologia);
v un tercero en la Universidad de Graz (Austria).
(Toda la lnlormacicin de este Lstudio ha side
entresacada del "Archivo de la Misichi de CutMadrid lack' - so,i eras de 25 comas - que pacientemenJulio 1988. to time elaborando el P. Vicente Urbarteja. C.M.)

- 539 SAINT LAZARE AS A PRISON
l,v Stafford POOLE, CM.

The fantous Vincentiarr motherhouse
also served as a house of correction
On 7 January 1632, Saint Vincent de Paul signed a contract
whereby the buildings and enclosure of Saint Lazare were
transferred to the recently founded Congregation of the Mission.
By this means the Young community was guaranteed a large and
productive motherhouse which for man centuries and in many
lands would give its name to Vincent's company. In addition, the
little Congregation of the Mission had taken on most of the
previous functions of Saint Lazare, including the administration
of a prison, or, better, a house of correction.
Saint Lazare had a long and complex history. As the name
indicated, it had originally been founded as a leper hospital. The
earliest reference to it is found in a charter of Louis VI dated
1122. King Louis VII (1137-1180) expanded its buildings and gave
its direction to the Knights Hospitaller of Saint Lazarus, a military religous order that had been founded at Jerusalem in the
ntid-twelfth century. The Hospitallers were a charitable organization whose original purpose had been the care of lepers. The
order had come to he particularly influential in France.
Over the course of time, Saint Lazare became an important
ecclesiastical seigneurie (in English seignorv), that is, a fief with
tenants and certain independent rights. It had armorial bearings
and its own law court. It was a traditional stopping place for
royalty prior to their formal entrance into Pat-is, and it was there
that the monarchs received the oath of allegiance from the various classes of the city. It was also the last stopping place for
royal funeral corteges prior to burial at Saint Denis.
As leprosy became less common in Europe, attempts were
made to suppress the Hospitallers of Saint Lazarus. At the beginning of the sixteenth century, the administration of Saint Lazare was
transferred to the canons of Saint Victor, a congregation founded by
William of Champeaux in 1109 and centered in the fatuous monasterv and school of Saint Victor in Paris. As a result, Saint Lazarc
became more monastic in character. All those living there, whether
cations or not, followed the rude of Saint Augustine. The grounds
were spacious, the total compound enclosing some ninety-two
arpenls (hetweeen 105 and 150 acres). There were also extensive
farms and gardens. BY the time that Saint Vincent acquired Saint
Lazare, the community there had shrunk to eleven members.
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At some unknown, but early, point in history, Saint Lazare
began to exercise some of the functions of a prison (1). Separate
buildings were designated for this, and in the principal square
there were stakes, with iron collars for the exposure of criminals.
In 1632, when the Congregation of the Mission moved in, the
prison was almost empty. It contained two classes of inmates:
youngh men of reputable families (called the "incorrigibles") who
had been sent there to he reformed, and some three or four insane
persons. These two groups, whom Saint Vincent called "borders"
(pensionnaires), stayed on. Under this direction, the house of
correction and hospice for the mentally ill revived, and the
number of inmates increased notably. In 1659 it varied between
fifty and fifty-six. Because of their proximity to his community,
he purchased a house at a greater distance near the stables in
1659. It was there that the boarders were lodged. Although, as
prior of Saint Lazare, Saint Vincent administered some other
prisons in the vicinity, that of Saint Lazare is the one that holds
the greatest interest (2).
While Saint Vincent's attitude toward the mentally ill is
rather well known, there is less documentation about his direction of the house of correction or his attitude toward his prisoners. During his lifetime he was adamant about not receiving
anyone who was not sent by proper royal or Judicial authority.
Some of the inmates during the saint' s lifetime were errant
priests or vagabonds and beggars who had posed as religious.
There were also public blasphermers, atheists, alcoholics, and
even highwaymen. Sometimes women would avenge themselves
on faithless lovers by arranging to have them sent to Saint Lazare.
The majority of prisoners, however, were wayward young
men who were sent to Saint Lazare by their parents or relatives.
In 1634 Jean de Montholon was incarcerated by his guardian for
having secretly married a woman of a lower social position. In
1660 the Marquise d'Esne wrote to Saint Vincent and asked him
to take in her eldest son, aged twenty. The young man, in addition
to blaspheming, denying religion , and frequenting brothels, had
recently taken advantage of his parents' absence and stolen all the

(1) For a general history of Saint Lazare as a prison, see Leon Bizard
and Jane Chapon , llistoire de la prison de Saint -Lazare du »toven-age a
nuns jours ( Paris, 1955).
(2) A general description of the functioning of Saint Lazare as a
prison in Saint Vincent's lifetime can be found in Pierre Coste , C.M.. Tire
Life and Works of Saint Vincent de Paul, translated by Joseph Leonard,
C.M., 3 vols . ( Westminster , Maryland , 1952), 2 : 309.14.
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from Saint Vincent , but he probably granted the request. On
another occasion, a certain M. Demurard , treasurer of Lyons, had
his son forcibly carrier off to Saint Lazare . The young man had
been intended for the clerical state, but he preferred to get
married . lie resigned his benefice , but not to his brother, whom
he did not consider worthy of it. When Saint Vincent learned the
circumstances of the case , he threatened the father with legal
action it he did not free the son. In another case, it free-living
young man made a retreat at Saint Lazare and immediately
resolved to reform his life. His mother thought that the retreat
was a good opportunity to imprison him and guarantee his reformation, but Saint Vincent emphatically refused (3).
In Saint Vincent ' s lifetime , of the five house of correction in
Paris directed by religious, Saint Lazare had the best reputation
for reforming wayward young men. One man of quality had a
nephew who was so debauched that he occasionally threatened to
kill his uncle. A city magistrate suggested sending him to Saint
l.azare, "where there was a good program of discipline to set him
right" ( 4). According to Louis Abelly, Saint Vincent ' s first biographer , some young men entered the religious life after completing
the program at Saint Lazare . He also tells the story of a gentleman
of rank who once praised the saint to his face, calling him the
"refuge of sinners ". Saint Vincent replied that the title was proper
only to the Son of God and his mother (5).
The results were not always so successful . There was one
known escape from Saint Lazare in Saint Vincent's lifetime. The
brother of Guy Francois de Montholon made his escape in March
1635, almost from under Saint Vincent ' s nose . It is not clear,
however whether the brother was mentally ill or one of the
incorrigibles ( 6). On another occasion, one of the priests who was
an officer of the house complained to Vincent about a young
inmate who seemed impervious to all correction , and suggested
that the young man be returned to his family. The saint replied
with liminess:

(3) Ibid.
(4) From an undated conference of Saint Vincent in Pierre Coste.
C.M., Saint Vincent de Patel: Correspondance, Fntretiens, Docu »tents, 14

vols. (Paris, 1920-1925), 11:21 (hereinafter cited CED).
(5) Louis Abelly, La tie du vene rable serviteur de Dieu Vincent de Paul
Institutewr et premier superieur general de la Congregation de la Mission
(Paris, 1664), hook 2, chap. 6, 312, 313. The English translation of Coste's
biography of Saint Vincent, Life and Works, 2:314, says that it was a
'woman of rank" who made this coninient. Abelly clearly says "un homme".
(6) Saint Vincent to Guy Francois de Montholon, after 28 March 1635,
CED, I:2e)1-93.

- 542 Do von not think. Monsieur, that the principal purpose that we must
have in receiving boarders in our house is charity? N nv tell me. is it
not a great charity to its to keep this titan, since if he were outside, he
would fall back into the trouble that lie has caused his parents up to
note? li ter have imprisoned him with the permission of the magistrate because he is an evil toting mart and then could not get
anywhere w• tt/t !trot . liter have brought hurt to its to have some

peace in their family and to see if b'v this means God will be pleased
to conv ert !tint. So, wanting to send hint back while he is still in his
original state would he the same as wanting to send the trouble back
into the family, which is now in peace during his absence. His
threats are not worth bothering about, because by the grace of God

no great harm has come to the community because of this y oung
hot-/earl and we must hope that none will in the future. Do you not
think, Monsieur, that this young man knows that it is his parents
who keep hint here? He knows quite well that it is they who have
ha d him put here and not the (7).

For the most part, the boarders, noth the mentally ill and the
incorrigibles, were supported by funds donated by the Company
of the Blessed Sacrament. Those families that could do so paid a
fee. The prisoners were allowed no visitors. They were also kept
separate from the Vinccntian Conununity, and were neither seen
nor known by any but the correctional staff - a measure that
helped preserve the reputations of the families involved. This
isolation was one of the means used for bringing the young men to
their senses. The incorrigibles stayed until such time as they gave
evidence of a sincere conversion. Before leaving, they were required to make a retreat in preparation for a general confession
and communion.
In 16 5 6, Vincent learned that the brothers and domestics
were giving the boarders inferior food and wine, and even serving
them leftovers. In all probability, this was done more to the
mentally ill than to the incorrigibles, but the Saint did not make
any distinction. 'This, ntv brothers, is wrong!' After administering
a tongue-lashing to all involved, he gave strict orders that the
boarders were to be treated exactly like the priests. 'Look, ntv
brothers, this is a matter of confession and l ask the confessors to
be aware of it" (8).
Saint Vincent believed that the work with the incorrigibles
and the mantally ill was a holy one that had been entrusted to his
community by God. 'Let its thank God, gentlemen, that he dedicates this community to the care of the mentally ill and the
incorrigibles. We did not look for his work: it was given to its hr his

(7) Abell y, ibid., 311
( 8) Repetition of prayer, 16 March 1656 . CED. 11:331.

- 543 providence, like all the other works in the comnnntity' (9). With
regard to the incorrigibles, the saint sounded a familiar note
when be declared, The others whom we have in this house and
who are in their right minds, but who do not use them well, give
me grounds for saying that in the world today one sees, among
young people, a great rebelliousness and dissipation, which se corns
to get worse day by dav' (10). In 1658, two years before his death,
the saint again commended the work with the mentally ill to his
confreres, and by implication, that of the incorrigibles (11).
The best known prisoner of the seventheenth century was
Henri Louis de Lornenie, the Count of Brienne. After the death of
his wife in 1664, lie joined the Oratorians and then gave himself
up to poetry and travel. During one of his journeys abroad, he fell
in love with the Duchess of Mecklenburg and declared his passion
for her. Since this constituted a crime of lese-majeste, complaints
were made to Louis XIV, who recalled the count and had him
imprisoned, first with the Benedictines, then at Saint Lazare
(1674). He remained there for eighteen years on the grounds that
he was mentally ill. When one of his tenants refused to pay rent,
the count wrote to the government, which sent a civil lieutenant
to investigate. The count made no complaint about either the
Vincentians or their superior general, Father Edme Jolly, who, he
said, treated him well. He did, however, ask to have a room away
from the prisoners and the mentally ill. The lieutenant found the
count to be quite rational. '/ suggested to the gentlemen of Saint
Lazare that thev put hint to a roost in their house. I thought they
would be very happy to have a fee of 2,000 livres, but they are not
in a mood to give the least care'.The count had actually wanted to
pay more, but the Vincentians had ref used, fearing some sort of
extravagance. All was settled, however, when the count was released in that same year (12).

The prison in the eighteenth century
By the eighteenth century, the French Vincentians were
accustomed to refer to the prison building as the maison de force,
though house of detention or correction would describe it better.
By that time mane of the prisoners were priests or Huguenots
who had been sent to be converted (some of whom escaped), but
the majority continued to be the errant sons of good families

(9) Extract, from undated conference. CED, 11:2 1.
(10) Ibid.

(1I) Conference of 6 December 165 8, CED, 12:88
( 12) Bizard and Chapon, Histoire, 90.

- 544 whose parents incarcerated them at Saint Lazare (as they did at
the Bastille) in hope of reforming them. The sentence was usually
handed down by means of a lettre de cachet, royal order that
delivered an individual over to arbitrary imprisonment. This or
an order by a judge were the only ways that a person could be
imprisoned at Saint Lazare. Families were expected to bear the
cost of lodging as much as possible. The minimum was 600 livres
per year, an amount that took care of food, candles and laundry.
Medicine and firewood were also paid by the families. The average cost was between 600 and 1200 livres per year. Vincentian
brothers took care of the housekeeping and physical requirements of the prison.
An ordinary term at Saint Lazare was one to three months. In
1732, there were forty-four prisoners, including priests, deacons,
merchants and young men of good families. In 1771 there were
fifty-six prisoners, in 1788 about forty, and in the following year
twenty, of whom 16 were mental patients.
The program at Saint Lazare sought to reform the inmates
through a combination of punishment and spiritual retreat. There
was a prefect who was assigned to keep in touch with the young
men's families and to see to the observance of the rules. A spiritual
director said mass for them daily and tried to improve their minds,
especially by giving them spiritual books to read. In addition,
corporal punishments and whipping were used. One contemporary
wrote, The brothers' establishment is a sort of banking house, on
which checks are delivered to the bearer parable in a certain number
of blows (13). A special employee was kept for the purpose of administering the whippings. As time went on, a ridiculous ceremony
accompagnied by an exaggerated patois grew up around this
flogger. He would enter his victim's romm and with a bow and flourish of his hat, he would say in a fractured and almost untranslatable
French, it fast, Monsieur, que je volts fessissons et que si vous regimbissiez, je recomrrrencissions (14). His whip was called Pere
Fouettard - the old man who, in French folklore, accompanied
Santa Claus on his rounds. He carried a birch rod or bundle of
twigs to whip naughty children and a basket on his back in which
to take away those who were especially naughty. The term was
equivalent to "bogeyman". It was the custom for entering "guests" to
be subjected to a preliminary whipping by way of introduction. This
was also true of the insane for whom, according to the medical
opinion of the age, it had a calming effect without equal.

(13) Ibid., 93.
(14) Ibid., 91. The general meaning of the flogger 's words were. 'Sir, I
have to spank you. If you balk, I will begin over again' . The French.
however-, is a contusion of tenses and persons.
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became "the terror of Paris' (15). Incarceration there also had
tones of social lowering . The Chevalier de Marliere, after several
forced visits, wrote to the Prince de Conti, "Saint Lazare is the
sort of place that categorizes a man . If they had sent me to the
Bastille, I would have, on leaving, taken ntv place among the
well-behaved people. On leaving Saint Lazare, I had to enroll
myself among the ne'er do wells' (16). In a similar vein , d'Hartricourt , the Abbe de Longue, wrote to the Dauphin (the heir to the
French throne ) in 1706 to complain about his treatment at Saint
Lazare during an imprisonment He claimed to have been treated
"with excessive rigor' and to have been put there by the plots of
his ennemies . Despite the fact that he should have been released,
he was still there, he wrote, "because of the ill-will of the procurator of Saint Lazare in the plot to keep your suppliant here for the
sake of a very large fee, whose attraction causes people here to
resort to strange things'. He also complained of threats, blows and
other indignities (17).
The most famous prisoner at Saint Lazare in the years before
the French Revolution was Pierre Augustin Caron de Beaumarchais, the adventurer and author of The Barber of Seville and The
Marriage of Figaro. The intrigues and plots that surrounded the
production of the latter play, as well as its subversive message,
caused Louis XVI to dispatch Beaumarchais to what one biograthat infamous prison " (18). Beaumarchais had
pher called
expected to go to the Bastille (which was considered preferable).
but ended up in Saint Lazare, where he stayed for six days (March
1785). He revenged himself with some verses.
An inflexible Lazarist
Lnnenry of so !s u ch rest

Takes a terrible instrument
And uses it on his back.
BY this horrible punishment.
Caron is annihilated.
Let those of evil reputation beware (19).

(I5) Ibid.

(16) Ibid., 91.
(17) Ibid., 89.
( 18) A. Michaud, Biographic universelle, 103.
(19) on lazariste inflexible
Ennemi de tarn repos
Prend tin instrument terrible
Et I'exerce sur son dos.

Par ce chdtin^ ent horrible
Caron est ancanti.
Caveant stale noti.

- 546 In fact, it seems very doubtful that Beaumarchais
encountered Pere Fouettard. Similarly, a famous engraving showing him is Saint Lazare is of doubtful authenticity.

During the Revolution
When Saint Lazare was confiscated by the revolutionary
government in 1792, the entire complex became one vast prison.
At times it held as marry as 12,000 prisoners. Among the notables
who spent time there as boarders, not of the Vincentians, but of
the French Revolution, were the diplomat Tallcvrand, the poet
Jean Antoine Roucher, and the Marquis de Sade. Probably the
most poignant of imprisonments was that of the poet Andre
Chenier, who was kept at Saint Lazare prior to his execution (20).
It was there that he wrote one of his last poems, titled, appropriately enough, Saittt Lazare. In it he described the reactions of
his fellow prisoners to the wait for certain death and his own
attitude toward the revolution that was devouring its children.
Whe live. We live in infancy. So what?
We nitiss.

The infamous one, after all, eats and sleeps.
Right here, in these enclosures where
death nrakes its graze. shore the ax
takes its to our destiny, fair love letters
are written . Husbands. lovers. are dupes.
Gossiping, the intrigues of fools.
We sing there. We play there. We lilt tip
petticoats there. We stake songs

and clever words there.
One Bran pushes and bounces a balloon, all inflated
with wind, on the ceilings, on the windows,
like the speeches of the seven hundred dull
scoundrels, of whom 13arere is the most learned (21).
Arrnther runs, still another jumps. And the

would be politicians and reasoners
bawl, drink, and laugh.

And on hinges of iron the doors suddenly cry out,
the purveyor of the fierce judges.
our lords, appears.

Which one will he the prey that the a.c calls today?

(20) This fact is Preserved in the opera Andrea Chenier by Umberto
Giordano. Its third act is located in La prigione di San Lazzaro.
(21) A reference to the Convention, the legislative body that ruled
France at that time. Bertrand Barere de Vieuzac (1755.1841) was a deleg
arc I '' a drr I npcr Pyrenees.
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And everyone sees with

joy that he is not yet tit, one.
It twill be von tonmrrotr, sensrlcss fool (22).

In 1890 Saint Lazare became exclusively a women's prison
and remained so down to the final demolition of its buildings at
the beginning of the twentieth century . With that a centuries old
tradition came to an end . The history of that tradition is a mixed
one, both superior to and part of the ages through which it passes.
Its best aspiration , as usual , was summarized by Saint Vincent de
Paul:
Let its bless God, gentlemen and ntv brothers . and thank into for having
dedicated its to the care of these poor people , deprived of reason and the
ability to control ihentscll'es , because, in serving theta, we see and experictice how great and varied is human suffering (23).
(Vincentian Heritage '. %oL VIII, n. 2. pp. 127-140;

(22) On wit; on cit in/eirtte. Ell Bien? 11 /allot l'-titre;
1.'in fame apres tout m nrge et dort.
Ict nteme, en ces pares ott la mort noes fait paitre,
Ott la hac•lte uous lire art sort,
Beaux poulets son! i;erits; mans, anrants sort dupes;
Caquerage, intrigues de sots.
On v chance; on v joite; on v love des japes;
On v fait chansons et bons mots;

L'un pous.se et fait bondir stir les toils, stir les nitres,
Un hailon tout gon/iti de vent,
Cornnie sons les discours des sept-cents plats helitres
Dont Barere es le phis savant.
L'autre court; 1'autre saute : et hraillent, boivcnt, rieru
Politiqueurs et raisonneurs:
Et stir les goads de /cr soudain les portes crient,
Des juges tigres nos seigneurs
Le pouvoyeur pa rail. Qttelle sera la proie
Que la hache appelle adjourd'hui?
Chacun frisonrre. ecoute: et chactm avec joie
Voit que cc West pas encoure lui;
Ce sera toi remain, insensible imbecile!
(21) Extract from an undated conference, CED. 11:24.
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IN MEMORIAM
Fr. Morgan Joseph BARR (1922-1987)

Immediately before the priest receives The Body of Christ at
Mass, he prays, (Keep me faithful to your teaching... and never
permit me to be separated from you". Of the many positive
comments which can be made about the priestly life of Father
Barr, it seems compelling to identify Morgan Barr as a tireless,
orthodox, teacher of the faith. Gifted with the capacity to argue a
point of theology... insistently... and ever undaunted by opposition, he would hold tenaciously to a truth (as he saw it). He
seemed to enjoy the role of an apologist, a contemporary
protector of the faith. (Keep me faithful to your teaching...".
Educated at St. Marv of the Barrnes Seminary in Perryville,
Missouri, where he was ordained priest in 1950... and at the
Catholic University of America in Washington, D.C., where he
merited a Master Degree in Philosophy... Father Barr understood
that his learnings was not for himself alone. He grasped well that
his learning was to be shared with others. He was eager for the
task... always. When, at times, his homilies were lengthy and thus
occasioned a mild complaint from one or more of his audience,
his response was, simply: (But I must teach you!" Father Barr
kept to this task for the thirty-seven years of his priesthood.
In addition to his teaching and preaching, Morgan Barr will
be remembered also for another kind of communication. His was
a friendly, warm, easy, human style of dialoguing with others. His
conversation was sprinkled generously with (Sir", (Dear", and,
to dispell uneasiness in others, with his oft-repeated (No
problem!'>
The Life of Father Morgan Barr was couched in cheerfulness.
His last assignment as Administrator of St. Joseph Church in New
Orleans, reflecting his previous engagement at the same Church
as Pastor... gave him special pleasure. But he was happy also in
his other assignments, notably as Pastor of St. Catherine Laboure
Church in St. Louis, Missouri, for a considerable number of years.
Father Morgan Barr died unexpectedly but peacefully, before
a celebration of Mass at St. Joseph Church, New Orleans... on
August 1, 1987... with his prayer answered, certainly, in inmmortality: "Never permit me to be separated from You., Lord!
("Vincentiau ('unrntunit Southern Prom.'- News.
Vol. 11, n° 3, p. 3; fall 1987)

- 549 P. Joseph HENRI ( 1901-1987)

Les lectures choisies pour les obseques de notre frere Joseph
Henri , refletent I ' une et I ' autrc , les preoccupations de ses derniers jours, gravement tournCes viers le Christ et vers sa Famille,
dont it parlait avec rant d'amour.
"Qui me separera de' !'amour du Christ ?". Lors de l'une de ses
dernicres communions , pleinement consciente , n'a-t-il pas prononce ces paroles: "Je reste avec le Christ. J'ai toujours ere avec Lui...'.
Quant a sa famille, que de fois it a evoquC le souvenir de
chacun de ses membres, avec une nuance de predilection pour ses
neveux et petits-neveux , qui le suivaient eux-manes avec dclicatesse et lui ccrivaient regulierement . A cette famille, Cploree
comme Marche devant la mort de son frcre, nous redisons, dans
I'Esperancc , la promesse du Christ : "Je suis la Resurrection et la
Vie... Celui qui croit en Moi, nreme s'i1 meurt, vivra ! Et tout
honune qui vii et croit en Moi ne »zourra jamais! ". Vivant desormais dans la Paix de Dieu, que votrc " Parent ", chers amis, soit
pour vous tour "Guide ", " Lumicre" et "Protection"!
Ne a Marseillan , Bans I'HCrault , IC IS mai 1901 . le Pere Henri
cntra dans la Congregation de la Mission le 30 septemhre 1919. A
Paris, en la fete du Rosaire , au mois d'octobre 1925, iI lit ses
Voeux perpCtuels et recut a Dax, des mains de Mgr de Cormont, le
4 juillet 1926 , I'Ordination Sacerdotale.
Apres dcux ans passes a Rome, it lut envoys dans les grands
scnrinaires oir it travailla, uric grande panic de sa vie, a la
formation de nombreux pretres, zCles, pieux, savants aussi, tels
que les souhaitait Saint Vincent : "s'emplover pour faire de bons
pretres, disait St . Vincent , c'est faire office de Jesus-Christ, qui,
pendant sa vie mortelle , semble avoir pris a tdche de faire douze
bons pretres , qui sort ses apotres, avant vouht , pour cet effet,
demeurer phesieurs annees avec eux pour les instruire et pour les
former a ce divin tninistere ...' ( St. Vincent , Entretien sur la Fornation du_ Clerge).
Cet office de Jesus - Christ , le Pere Henri I ' assuma avec competence, doctorat en mains, dans divers dioceses, Cnumeres de la
sorte par notre Supcricur General a I'occasion de ses soixante
annces de Sacerdoce , Ic 4 juillet 1986: "je vous adresse, avec mes
voeux et nut priere , le tnerci de la Congregation pour votre long
bail, an service de 1'Eglise. notannnent a Verdun, Beauvais, Dax,
Evreu x , Oran, Tunis et Constantine oti les sentinaristes et les
pretres ont beneficie de votre enseignement et de votre experience... ". Et, pour ne parlor que d ' Oran , j'ai rcleve cc tcmoignage de
Mgr. Lacaste : " vous Rites, Pere Henri , Pun de nos bons ouvriers
dents !'oeuvre la plus chore a nton coeur d'eveque: la formation
serieuse et profonde de nos futurs pretres... Trouvez clans cette
lettre la sincere reconnaissance du diocese d'Oran... ".
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defunt cc qu'un echo, au Pere General et a l'evcque d'Oran,
ccrivait Ic Pere Bouet, Visiteur Provincial, au jubilaire du 4
juillet: "Pour route la peine que eons nous etes dorntee, darts la
jidelite ca la Grace dc' votre Ordination, merci, an rtorrt de St.
Vincent. Que le Seignetur lui-meme soil votre recompense et rende
efficace jusqu'au bout, noire beat( Sacerdoce!...
Dans ses "Notes intimes", le Pere Henri, parmi ses innombrahles souvenirs, releve la visite qu'il fit un jour, a St. Lazare, a Mr.
Pouget, vieillissant. 11 n'arracha qu'un mot it noire cclchre Confrere. cclui de I'Fcriture: "Heureux Phomtne qui, depuis son adolescence, aura su s'atteler an joug.'...'.
Le joug du Seigneur! Rude et doux a la fois, le Pere Henri ne
I'a jamais houde et encore moms rejete.
11 evoquait souvent Tune de ses cousincs, Fille de la Charite,
que j'ai connue a Montluel, dans I'Ain, avant d'ailer mourir it
4lontolieu, rile servit Ics pauvres d'un hopital rural, pendant 60
ans, agrippee elle-aussi au joug du don total: "j'ai appris, me
disait-elle, in rnaniere (laimer et de servir".
"L=tre ,Missionnaire", par I'amour et le service, cc fut la,
ses failles (qui n'a pas les siennes?) la hantise apostolique
du Pere Henri. "Pourquoi, notait-il tout au debut de ses carnets,
porquoi Buis-jc rent( en ce monde?... Pour titre pretre de JesusChrist, sous la !roulette de Saint Vincent de Paid".
La Mission! Le Pere, chaque fois qu'il Ic put, se consacra a la
predication, a Alexandrie par exeniple, a Madrid, a Limoux, a
Toulouse ou a Prime-Corubre... "le /us (c'est lui qui park) partout
on cela s'averu possible It, Missiortrruire de Saint Viiceui, allom
atec joie precher !'Evartgile et parlor dit recrutentent. Quelles
graces pour moo time, on, d ces moments-lit, je me sentais si
pleinement 'Pretre de In Mission ' .
Que d'activites iI faudrait signaler encore: visites, soins des
blesses, services aux F111cs de la Charite, oeuvre du recrutement
sacerdotal et religieux, composition memo et illustration originaIe dune vie de Saint Vincent...
Mais ces quelques traits, ces images, ces souvenirs, ces itineraires sutlisent largement!
Le Pete I lenri, vivant en Dieu, missionnaire du Cicl, cclairera
pour nous la devise qui nous est chore "Evangelizare Pauperibus
Misit Nos".
Que cette Eucharistic nous garde 1'enthousiasmc, pour etcndre, par nos humbles pas, chacun a noire place, "!'empire de Dieu
et le suhrt In prochain" scion I'esprit de Saint Vincent, qui
ajoutait: "Si l'umour de Dieu esi tot jeu, le zele err CSt in /!cnine; si
Tumour de Dieu est tit solet!, le ztile en est la rayon. Le zele est ce
qui est le plus pur dons 1'amour de Dieu...

Pierre Avinard SOt1STROUGNE, C.A4.
("To ulouse Ani(rtarion", n. 65)

- 551 Pe. Guilherme TOUW , C.M. (1921-1988)

Faleceu na ^rtadrugada do dia 14 de juneiro de 1988 no hospital
"Diakonessenltuis' ern Breda (Holanda)
0 Pe. Guilherme nasceu em 6-5-1921 ern Princenhage. Ele
entrou na Co ^ tgrega(-do da Missito ent Panningen em 20-9-1942.
Recebett a orderta4•do sacerdotal das mans de Dorn F. Lebouille
C.M. em Panningen no ilia 13-7-1947.
0 Pe. Guilherme veio para o Brasil no ano de 1947. Foi
professor, economo e disciplinario no se rninbrio rnenor de Linure iro do Norte (CE) durarue quatro anos, cooperadar e rrtissionurio
ent Belem (PA) de 1951 a 1954, cooperadar ent Say Luis (MA) de 19.54
a 1957e depois Irabalhutt em Recife coma missionario ate a any de
1960. Depuis, junto com o Pe. Daniel, seu irmao. preparou ern
Fa,gundes-Galante, perto de Campina Grande, a terreno em que a
Provincia pretendia construir sua Escola Apostolica, ideia que
depois ;tiro se concretizou. Foi no atto de 1962 que o Pe. Guilherme
ce nlrtdatt para a Diocese de Cajazeiras e camecau a sua lunga
jornada na paroquia de Corentas (PB).
htmo corn a seu irmiio, Pe. Daniel, iniciou urn trabalho, que
atin itt a povo de Coda esta regiao. Quando o Pe. Daniel faleceu em
1974, a Pe. Guilherme ficou so ent Corentas coma vigario. Na sua
amp/a tnissao de Padre e Lazarista colucou todas as suas qualidades e todo o seu esfor4o a disposi4ao do povo de Coremas,
completando 25 anon de Vigario e 40 anos de Sacerdote no ano
passado, 1987. Mas a festa nunca foi c•omemorada.
Ern 25 de rrtaio daquele any, o Pe. Guiliterrne sofreu an bruto
ataque cardiaco. comc4•o de quase oito mews tic sofrintento. A
cirurgia no dia 8 de julho de 1987 nay terntinuu bent e ele sofreu
uma entholia cerebral, que paralizou a seu lado c.squerdo e atingiu
a Pala. So tort hontent forte coma ele podia aguenlar tal sofrirnento
e o muito que airtda veio depois. Em dezentbro tiltir ei viajou a
Holanda, ntais uma tentativa de recuperacao, tentativa esta que se
frustrou pela ntorte, ainda repe ^ttina.
Pc. Guilherme, um gigante, foi a Casa do Pai e vai repousur
agora.
0 que dizer a respeito dente homen de Deus?
Pe. Gttilhcrme nao era tent homen fac•il: opiniOes claras,
posi(bes firrnes, trahalltador de prirneiro.
Estava inuito preoc•ttpado cons a qualidade c/a vidu do povo e
mostrou isso pelos intoneros trabalhos que realizou: construitt
7,17 rl r.:h'
ri,,r a ;,c%';t , brow, ' ' i :. lr;r•Nr
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po47os para que o povo tivesse dgua para beber, levantou a recuperou igrejas para que o povo pudesse se encontrar corn Deus na
ora4ao, den aulas ent na-o sei quanlas materias. Viajou incansavelmente Para dar asistenzia a mais tres pardquias na redondeza.
Talvez foi por causa desta grande escala de atividades que nao se
deixou levar pela conversa dos outros. Conto ele queria a faz ia,
assim era horn e certo.
Na rillinra extrema un4:ao no ilia 29 de main, no Prontocardio
em Fortaleza, caraterizou-se ^nuito hem, quando falava assim: 'Se
en vier a rnorrer. espero que Deus esteja satisfeito co^ nigo. A,ninha
maior preocupacao era usar todos as talemos que Ele me deu.
Sempre trabalhei e vivi Para usd-los o mais possivel'.
Pe. Guilberme usou as sells talernos, topava ludo que viesse na
sua frente.
Nos tilti ^nos dias do ?rtes de ntaio, dias de nutita angtislia para
ell, sentpre repetia: 'Deus, fiz o que pude, o Senltor terinine gora o
ineu servi^o. Venha buscar-me agora!'.
Deus Pai, Criador da Vida, demorou mais alguns meses, ntas
agora tent este filho ao sea lado direito, lugar conquistado e
merecido por Pe. Guilberme.
Ent todos os meses de doenca e so f rintento, live a felicidade de
ver rnuita coisa honita.
Sou ntuito grato pelo trabalho e pela dedi4ao dos coirmaos. As
i ^ninteras viagens e preocupacoes, as visitas que the foram feitas,
nada foi de mais. 0 Pe. Guilhernte merecia esta alencao, mas de
coracao agradego a todos.
0 que irnpressionou muito foi a dedicac-ao e o carinho cons
que nutitas outras pessoas dedicaram-se durante estes meses tados.
As Irn,as Josefinas, alguinas enfermeiras dos hospitais, as
Filhas de Caridade, especialmente as do Hospital de Cascavel e as
duas nu'ninas de lci que durante tres meses nito sairan, do lado
dell, a todos voces dirigo-rne, dizendo o men ntuito obrigado. Em
todo este tempo foi possivel ver crescer nntito carinho e antor.
Todos voces loran, nntito bons cons o nosso Padre Guilberme.
Deus pague ricamente o que todos fizeram.
Incluo tanthenm as pessoas de Coremas que sempre ielelonaram, querendo saber das t'tlti ^na.s noticias ao sett respeito. Foi
bonito que alguns vieram despedir-se dell na vespera da sua
viagem a Ilolanda.
Guilberme, falaste milhares de vexes '...esta...'.
Eli, e esta rnesino a Casa do Pai onde to estds agora. Foi "esta'
a Ilia vida que to fez me recer estar sentado ao lado dAquele que to
fez, que to deu talentos, as quaffs to usaste abundantemente.
"NaIli ralmerite" to e.stas na Casa do ten Pai.
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Antonio Bezerra, on melhor barro Vermelho, como dizias sempre,
falaste a tua ultima frase completa, dizendo a um dos coirmaos
Deus to abencoe ".
Aceitamos todos esta sua bencao.
Aceile en fim o men ultimo conselho: "Descanse bent!"
Fortaleza, 10-1-1988
Geraldo FRENCKEN, C.M.
("Bolet. Prov. Fortaleza", feb. 1988)

P. Alfonso Maria TAMAYO ( 1922-1988)

Nos aturde aim el doloroso impacto con quc sorprendio a la Provincia
la muerte del Padre Alfonso Maria Tamayo Gomez. A juzgar por la
cantidad de compromisos que el tenia previstos para 1988 no sospechaba
que. la mano providente del Segador quisicra agavillar su propia vida el
pasado 16 de enero. Preparaba con ilusion y responsabilidad on viaje a
Paris donde debia dictar un curso de espiritualidad vicentina, terra
predilecto de su erudici6n, pero se interpuso el designio de Dios que le
senalo el destino final y que confio a San Vicente el dulcc encargo de
iniciarlo en la experiencia bcatifica de "la misiOn del cielo". Nosotros,
entre tanto, asimilamos en la fe un principio fundamental de la vida
misionera: "Lo que Dios dispone es siempre to mejor para el hombre'.

Cuando murio el Padre Tamayo todos sentimos como grata experiencia de 1 raternidad quc se replegaba el espiritu para la sentida oracion y el
calido sufragio. Abiertos de nuevo al incontenible impulso de la vida, no

podemos aceptar que, por lejanos los recuerdos, se puedan olvidar; es
deber nuestro consignar para la historia de nuestra Provincia to memoria
de este ilustre cohermano que tanto bien nos hizo y que comp leccion
suprema de su vida nos enserio a amar y a servir a la Congragacion a

partir del valor peculiar y fundamental quc hay en ella: S. Vicente de Paul.
Estos sos los datos y acontecimientos quc enmarcan la existencia del
P. Alfonso Tamavo:
Nacio el 17 de octubre de 1922 en Aranzazu (Caldas).
Ingreso a la Congregaci6n en Bogota el 23 de agosto del 1942.
Profeso los Santos Votos en Bogota, cl 24 de agosto de 1944.
Recibio la Ordenaci6n Sacerdotal en Bogota el 13 de tebrero de 1949.
Murio en Cali el 16 de enero de 1988.
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presentan Como un regalo de Dios al servicio de la doble familia vicentina
son:

Inteligencia no comun; pasion por los libros v el estudio; admirable
voluntad de trahajo no obstante una salad precaria; amor entranablc a
San Vicente y gencrosa entrega al scrvicio de la familia vicentina.
Previa a un somero analisis de estas notas, valga esta reflexion de
Iondo:
Maravilloso pero complejo es el siquismo humano; dificil y casi
impenetrable su estructura intima. Eslo incide necesariarnente en el
hecho cornunitario de la convivencia y en el trato con ]as personas, a
quienes, muchas veces, queremos ajustar a esquemas demasiado simplistas v superficiales.
Fundamental v de hondo significado para convivir sera siempre lo
que poco a poco vava elaborando en nosotros una permanente ascesis
evangclica, que para emplear el Icxico vicentino, pudiera identilicarse con
las famosas "cinco piedras" guardadas pot "un David" en el carcaj del
misionero para derribar "al presunto Goliat".

Pero a nivel humano es razonable, bueno v gratificante todo esfucrzo
comunitario cuando, was ally de an simple convivir, de "aguantarnos" y
hasta "aceptarnos", penetramos a la intimidad de la persona, analizamos
diversas situacioncs, valoramos v respetamos sus actos. Podemos apreciar entonces que los linderos de la fraternidad se confuenden con los de
la sinceridad.
Desfortunadaniente v con frecuencia no logramos hacerlo en forma
oportuna. Es falla huniana v es una lastima. Aguardamos que alguien
mucra para indagar provechosamente en su intimidad. Este pudiera scr
mi caso personal con relacion al Padre Tamayo, aunque tamhien aspiro a
cstar escribiendo ahora an sincero homenaje postumo.

Inteligencia no comtin - Pasion por los libros y el estudio
Decirle a alquien "usted es muv inteligentc" puede no pasar de mera
muletilla de adulacion, halagos de oidos y de vanidades, sin ningun
contenido de verdad.
Al Padre Tamayo se lo dijimos muchas veces, pero fuera de set- verdad
el no se en anecia por eso, simplemente reconocia que no se trataba de
mcritos personates lino de un valor con que Dios habia enriquecido
gratuitamente su naturaleza y que 61 debia orientar para el servicio.
Lo que primero me sorprendio fue sit "descomunal" mcmoria. De las
practicas del noviciado recuerdo a proposito, un ejercicio matinal que
Ilamabamos "versiculos", consistia en aprendcr do mernoria v en latin
anus cuantos versiculos del Nuevo Testamento para luego repetirlo al
"curador" o al "adrnonitor" encargado de pedirle cuenta a cada uno.
Mientras la generalidad Ilegaha a los 10 versiculos el nos doblaba a todos.
Dc estudiante, al nunnento de exponer las lecciones de filosofia v de
teologia, fluia su discurso en impecable latin como incontenible catarata
de "Reinstadler" y de "Iiervc". Parecia que estuvicra levendo el texto sin
pestanear v solo tenia delante an esquema manuscrito de dos o tres puntos
que el habia elaborado como inteligente sintesis de todo el contenido.
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pretenclcrlo . ni advertirlo , a veers to molestaba it Lino con la fanfarroneria.
del ultimo exito de las librerias .

Ya de sacerdote v profesor en los

seminaries cada viaje suvo a la capital era regreso seguro con valija
cargada de numerosos libros, y , a fe que los Ida todos, en heneficio de un
erudito magisterio.
Meritos suficicntes para que en un momento dado, en compania del P.
Jose Manuel Segura, recihicra encargo dc progranrar y promover , it nivel
provincial , la formaciun permancnte . De esc "engulusinarse " con los libros
tras un periodo de investigacion en nuest ros archives v bibliotecas de
Paris, Roma y otros lugares Lie Europa naci6 su experiencia y su erudicicin
de prestigiosu especialista en el terra vicentino.

Admirable voluntad de trahajo a pesar de una salad precaria
Parece extrario que, no obstante las condiciones excepcionales do
inteligencia v de "furor" por cl estudio, salvo cl aria arriba mencionado de
investipacic n vicentina. no hubiera tenido oportunidad de especial izarse
en alguna universidad y de haber optado por algun grado academico. De
momento pudo decidirlo la penuria de personal N. la urgencia inmediata
de profesores cualificados para los seminaries mayores. A mi manera do
ver factor decisorio fur tambicn la inala salad: principiando porque no
ingresti al noviciado para la tee ha clasica del 19 de julio (antigun fiesta Lie
San Vicenlc) v solo pudo hacci to cl 23 de agosto, porque estaba enfernur.
Coll Irecuencia tuvo que acudir at medico. Adolccia de extrana latiga,
se quejaha de cansancio cerebral v de otros achaques indefinibles, fiel
presagiu de las futuras v latales dolencias de una diabetes muv tenaz que
debiu asumir serenamente come cruz v hermana enfermedad pasta la
muerte, pero que generaria muchas veces crisis alarmantes v angustiosas.
Nunca to doblego la enfermedad, salvo el 16 de enero; ni macho
menos se escudo en ella para esquivar alguna responsabilidad o dejar Lie
cumplii on defier o on trabajo. Adinin1straba en forma tan admirable sus
dolencias que vino a converlirse en el medico de sit propio mal v sabia
cuando v como debfa inyectaise la insulina sin tener que incomodar a
nadie. Una vez superada la crisis todo continuaba normalmente v en plena
lucidez y con mucho nervio reasumia sus labores de estudio e investigacion en la celda o de conlerencias en cursillos v retiros.

Amor entrariable a San Vicente y gencrosa entrega a la Familia Vicenlina
El hombre es de suvo vulnerable a la accion permancnte del dolor o
del sutrimiento. Y si intcrnamente no operan v se desarroilan mot ivaciones de Orden superior, sucumbc en forma indefectible %
se destruYe. La
.
conciencia tntima v Ia realidad de la vida nos dicen por otra parte que eso
que Ilamamus intimidad Lie nuestru ser es sagradu c impenetrable v exige
como anrhiente natural cl ministerio de la propia soledad. Nadie de afucra
nos puede acompariar adentro. Pero tambien la propia grandeza y el poder
de saludable irradiaci6n afucra radican en lo valioso V en to maravilloso
que tengamos adentro.
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Alfonso Tamayo y trato de entender to que fue e hizo.

Hombre profundamente cimentado cn la fe heredada de sus mavores
y convcncido de la calidad tie opcion exclusive por Cristo en la Congregation, descubrio con gozo en Sari Vicente de Paul al modelo de la total
entrega, al formador ideal, al desconocido padre y maestro de una solida
espiritualidad que era necesario hacer conocer y amar de todos sus hijos...
y no vacilci en asumir tan noble tarea como meta v ensena de la propia

vida.
A nivel internacional, latinoamericano y naturalmente en Colombia la
familia vicentina tuvo el privilegio de recibir con frecuencia su mensaje
claro, motivante y profundo en jornadas de espriritualidad vicentina, en
congresos, en cursillos y en ejercicios espirituales que le daban catedra
para expresar con sorprendente erudicion v con plena autoridad temas,
muy actuates vistos v analizados a (raves del prismatic San Vicente, en so
doctrina v en sus escritos.
Quienes en forma mat inmediata van a sufrir los efectos de su
lamentable ausencia somos nosotros los vicentinos en la proxima Asarnblea Provincial y en nuestras casas de formacion; son las Hijas de la
Caridad, particularmente en las dos provincias de Colombia, en los dos
noviciados, en sus retiros espirituales...

Del Padre Tainavo no queda tan solo tin recuerdo, queda la mistica
que el sembro por San Vicente, queda su admirable trabajo y queda y
perdurara nuestra gratitud que ha de buscar las formas adecuadas de
poner at alcance de todos el acervo documental y de estudios vicentinos
que el nos dejo.
Este sera el mejor monurnento a su memoria; at ]ado estate siempre
la llama viva v sincera tic nuestra oracion.
Adolfo Leon GALLNDO, C.M.
("Avarice ", Prov. Colombia ; n. 206 , pp. 7-13)

Pe. Luis Augusto VEIGA (1914-1988)

Ordenado en? Dax, a 19 de Marco de 1938, is celebrar as bodas de ouro
sacerdotuis; e id pensavamos na festazinha! O Senhor dispos doutra rrraneira. Depois da Ordena4-ao soltou pans o Semincirio de Sta. Teresinlut, orrde
esteve ate setembro de 1956. Era o nreu I' ano de Escola Apostcilica. E deste
periodo que von apresenlar sentida memoria. A contevar por ttnra dos 11
anos. Reporta-se a ton passeio de todo o Senrindrio a

Casa da

Cruz,

presidido pelo Visitador, Sr. Pe. Guintardes que nos falou ernocionado dos
Padres que ali outrora viveranr. Ent alegre convivio, o jovern sacerdote
ensinava a pequenada canc5es populares que ndo agradaram a tots padres
mais idocos, porque falavam de arnor; destas cancbes mais inofensivas do
povo, coma a do alecrim. Isto para oar tuna ideia de como esses tempos
erant rnesmo fechados, pois o Sr. Pe. Visitador la veio deitar agua no
valor... Quest vinha de Franca com horizontes tern pouco mais largos feria
de lutar para romper defesas.
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ficou mais libre para elevar o nivel musical do Seminario . Foi tint periodo
particularmente brilhante. •Mesrno cunt poucos elernentos. o 'maestro' nay
recuava diante dos :nelhores autores: Palestrina, Vittoria, l.as.sus, Perosi, a
3 e 4 votes iguais. be Italia, Franca , Espanha vin/tant as ntelhores obras de
musica sacra. Quern conhecer a esp6lio de Sta. Teresinha pode verificar a
enornte quantidade e variedade de nnisica policopiada. E Ludo aquilo se
canton a valer. As festas de S. Vicente, de Sta. Teresinha e a Noite de Natal,
na capela do Seminario, e as festu.s de S. Buis e do Senhor, no Mosteiro,
cram ocasiao de mais beta mu sica re ligiosa. Era a tempo do latin. 0 povo
nao entendia, etas apre ciava bent a canto.
Tarnhm o canto gregoriano era esmeradamente cultivado , na mossa
forntacao e no Oracdo littirgica, corn: era de regra, alias. Alert da Missa e
Vesperas cantadas tudos as dontingos, o Proprio das Festas era sempre
executado em gregoriano. Nao digo que fosse cunt a perfeicdo dos monger
de Solesmes: etas creio que niter ntaltratavanuos essas obras primas da
nuisica crista...
Nei se esquecia a musica profana , longe disso, ent orders as sessoes
academicas (a testa de S. Tomas de Aquino, que jingo foi ele a promover, d
imager:: de Dax, era ntesrno solene) e as sessoes recreativas que frequentemente se realizavant. Cantavamos desde Mozart aos ielhores compusitores e harntunizadores portugueses que havia na decada de 40.

0 Pe. 1.. Veiga [anthem arriscou aigumas composisoes : musica de
'service', quando nao havia: Sta. Marta, S. Bras, Senhora das Neves. Mas
parece-rite de born nivel o hino do Seminario (a Sta. Teresinha) que ele
compos a 3 v otes iguais, sabre uma letra do Pe. Mar-inho, [amber[ de muito
boa qualidade.
Ainda sob o impulso do Pe. Veiga, scugiu a pequena orquestra do
Seminario, que cheguu a ter 2 flautus, 4 violinus, 2 clarinetes, violoncelu e
rabecde alive do hannonio; orquestra que abrilhantava as festas littirgicas
e as sessoes. F. iocavarn-se untas pecazinhas de certu nivel, coma o Alleluis
de Haendel, o Danuhiu Azul de Stratess, a Abertura do Barheiro de Sevilha
de Rossini e outras. Para tao poucos elcntentus. nao era ,tau: e, pelo menos,
denotava rnuita coragent e born gusto musical. E o povo gostava de nos
euvir, taio na Capelu do Seminario, comp no Mosteiro on nas sessoes
teatrais que deixarant lama enm Moreiro. E certo que ainda nao havia
televisao e as radios quase se contavant pelos dedos...

Se esta actividade musical foi importante na vida do Seminario, outra
o foi ainda mais. A ,tint permitiu-ie desenvolver ton gernte que ha muito
andava ca par dentro e so podia aibiente propic•io para Sc' de.senvolver: a
paixilozinha pela S. Ec•ritura. Esse arrtbiente eru•ontrei-o logo ern 1942, nas
aulas de Herrneneutica que a Pe. 1.. Veiga nos dava, dur•ante a Sernincirio
Interne. O interesse despertado foi irresistivel, imparavel. 0 Ile. L. Veiga foi
professor de S. Escritura , desde que veio do Franca, prestigiando unta
disciplina que ate ai nice tingha ion ntininto de coiacdo, par falta de genie
capaz. Era tetra epeca em que se tin/ra de sair drama po.sicao ferozmente
ren.rnwJ„ra. que em

tudo via heresia an pc•rigo de heresia, papa as
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metia ntedo e era suspeito, nresnur nos documenrus rontanos). 0 professor
quc as estudantes portuguese.c ti-cram em Da.% to Pe. Prevol. creio ) abriulhe.s caminho: ndo tivernosn nos dais confrade.s de vangrcarda, no rnelhor
serrtidu do term,, logo ryas principias do sectrlo, a Pe. Pauget e o Pe. Jean?
por sinal , cuidadosamente "aprisiortadus' na C'asa-A1ac. par nreda a Corn-

missaa Biblica...
('orno ,:ac havia rmtnuais actualizados, u Pe. L. Veiga recorreu aos
autures que na altura se consideravant seguras no Campo de Exegese
caialica : Lagrange, o nrestre dos mestres, Podechard. Buzv, Grandmaison.
Cates, Chaine , Prot , Biblia de Pirot -Clamer. F par eles is Jazendo o curso
que nos lava. Ainda Bultnran e Dibelitts ndo tinham cortseguido entrada no
canrpa catolica, para o N'.1'.. nern Gtatkel para a A. T. Ainda se ndo tinliam
impasta De Vau.t, Gazelles, Tournav. Gelin. Chaine (a. T). Fetcillet . Cerfaux.
Dupont, Benoit, Boismard , Mollat. Lvonnet , Grelat, Rigaux . Delorme, George, Biblia de Jerusalenr, etc., as 'novas' que entruram em furVa no decada
de 40.50, a seguir d Enciclica Divine A//Ionte . de Pio X11, a Carta magna da
Exegese calolica . Trahalho hear ardua: para it professor, que precisava
durnas boas h uras para coda aula; a para os altaros que tinham de escrever
os apantamemos a toda a velocidade, me.sntu rrus marl, is de inve rno,
nagttelas salas oleo aquecidas. Mas creia que nenhum dos alunos desse
tempo di;, ma! da sou sorte . Foram calarosas umanas atlas sobre o Genesis,
em quc it Pe. Veiga deshravou para as Estudarrtes a questdo do Transformismo. Era mmidade, no altura . Depois, nao se retoatvu , pois mitt interessova propriamente , do panto tie vista dos estudas biblica.s. Apreciei particularmente o curso sobre o Reino de Deus. as parabolas . S. Paulo. Ezequiel,
precisamente onde etc estava melltar docuntentado.

From vesdadeiras

lu/ada .s de or fresco quc emravam pelos manuals bafientos da Cpoca;
ba fientos parque a crise rnadernista id is louge, nao rre jtcsti ficava Canto
jogar a defensa!
Ate que a Casa fez um grartde es farces ecanornico para camprar o now
manual tie Renie, nruifo mais aberto clue o velha Verdurrov e a Biblia de
Fillian. Para as alunos, fai con aliviu . F.is-nos pois com 6 Provos valurrres
para estudar a S. Escritura : cada qua! appressau -se a encadernar o sea to
Pe. Ahilio trouxera a sua encadernaViu , e ensinau - nvs a orte...). Claro que
Renie ndo era a ultima palavra (quando vira ela?), emsmo no alucra, pois
aindo Hilo levava eat coma as "rrovos"qne arras citei. Se ra preciso diner que
este exempla de

trahalha serio is prolongar - se rttona

aura gerac-da tie

profc .ssores, a carneS -ar par urn "jovem " que assnrnin a Teolagia Dagmatica
e rriu, .se podia resignar as ultrapassach , Tanquerev? Cumpreendeu-se qne a
prealessor ndo podia lintitar -se a traduur-, explicar e comeutur as rnamtais
escritos em frances ou em Latin. (Os novas dir- rtre-do que, agora , o sisterna e
totulmente diferente, e ainda hear!).
Quando, en, /950, o Sr. Pe. Mendes deixou as aulas de Moral, a Pe. L.
Veiga assumiu essa cadeira, entreganda a S. Lscritura ct um novae, titre
tentutc prolongar it metodo e a renavaS-ao dos escudos biblicos. Asstnniu
corajosamente . pals nao era focil seceder ao Pe . Mendes. tacos sahiam a
competcncia e a seriedade tie 'raballto Besse ,ne.ctre.
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recordo a boa impressao que me deixarum as seas corr/erencias sobre
espriritualidade crrsta, religiosa e vi(eruina. Alias, o Pc.

i'eiga tainherrt

gostava de pregar; e nao lire faltava uric item encomendus: so o tempo c; que
n(io lava nuti.s, visto o trabalhu que desempen/lava no Sen:inario a nu
paragura do Pornheiro.
For o primerro dos novas a queer os Superiures con/iarant o Sentrnario
de Sta. Teresinha, ent 1946. A epoca era dificil. Ainda estavamos no tempo
ern que 'forn:ar" era meter ern 'firrma' pre-estabelecida. A juventude
conte4-ava a maser tun pouco. A rurmea(-ao do Ile- Veiga ajudou a desunuviar o umbiente. Sent poder it nutito lunge, alias. () tint da 2" Guerra Crouse
tuna nova merttulidude que nude poderia deter. Mas a ahertura tinlta de se
fazes rnuito catuelosantewe, dentro da forntas-iio classica, porgtu' a Santa
Se e%tava atenta, e as norrnas disciplirutres Hilo deixavam grande !agar a
fantasia on a irnugirtacan criadora. Nan dissera Pio fill aas cardeais, apps a
sua cleicao: 'Podem it descartsados Para vossas c'asas, que estas chaves (as
da lgreja) estao em moos seguras'? E estavant! Basta recordur a seg:u-issima 'Ilumarti generis, an lado alias, donut linda abcrnura rta "Divino
Af flante"e na Mediator Dei'e na refarma da Sernana same. A S. F.scritura
e a Lilargia dam nruis depressa guc a Tcologia e o Direito ('anouica.
Dente periodo uinda recordo a irahalho do Pe. Veiga no Mensageiro de
S. Vicente de Paulo, coadjiuvando o Pe. .Machado, sea fundador e 10
director, sob o impulso dirmntico do Pe. Guiantr(ies (1941). Essa revista foi a
nossa humilde voz na imprensa nacianale. durante algims anos, /rata de
mnitu dedica^-4o, incluindn a dos e.studantes a sc',n,naristas nos trabalhos
de expedients, etc. Ficou en:regue a responsabilidade do Pc. Veiga, depois
do falecimetno do Pe. Machado.

Fitt 1954 (ano mariano , cente na rio da defini4 'ao do dogma da lmaculada C'oncei(ao ) o Pc. Veiga .sofreu not grave acidente de moto, quando is
con: o Pe. Leite para as lados de Vizela, numa n:nha chciu de gelo. 0 Pe.
Leite, que viria a morrer tcio novo, de doen(-a cancerosa , a 13 de fevereiro de
1957: reparar rta coirtcider:cia de Batas, )jada sofreu ; taas o 1'e. Veiga
fracvurou Cana perna . ( luestao de mese, pensavamos . Surgiraat , parent,
cmnplica(76es e chegott-se a recear pelt suu vic/a. Ate que um especialista
diagnosticou tuna embolia e con seguiu des /azer os coagtdos do sangue. Nos
largos nreses guc esters imobilizado - mas dando sempre as suas aulas de
Moral e Pastoral. no quarto e com a perna errs gesso - veto- //te a ideia
ergucr ern ntanuntento a Nossa Senhora , co,nemoralivo (Jesse aria Mariano. Na
a
havia dinheiro, rnas havia o mensageiro que ele coruinuava a
dirigir e o trabalho dos estudantes perrnitiu moica inierrorrtper. Fez-.se tuna
suhscric-ao it nrt 'el 'naeiortal ' ( i.e., dos ieitores da revista ). Vieram os
darwtivos , marores e mars pequertus , Somaranr cerca de 25 corms: eat 1954
era ant dinheirinho . Dett pare a belt imager: da

Virgerri do Gloho que

cantirtua na / Dnte do velho Seminario. inaugira da salerterttente rut testa
du Intaculada C'onceit-4o.

Acompanltantos o Pc. L. Veiga nos momentos dolorasos da sit vida: o
falecimentcr
ma irntd ainda nova, o falecimenu r de situ Hide e nruis d ual
irrrtds: essa /arni/ia quc tunta.s gestos de aniizade tivera paid cunt a Sentirui-

du

- 560 rio e que ele nos fizera con/ tecer pessoalnrente nun, passeio que nos ofereceu
a S. Joao de Pesqueira , cheio de orgulho - bent legitimo - pcla sua terra;
fatnilia onde varias vexes encontrantos o mais caloroso acolltimento.

Ao lade do trahalho no Seminario, o Pe. Veiga desertvolveu notavel
acFao canto paroco de Pombeiro , durante 11 anos (1945-1956). Coast ennesiasmo deitou ,ndo a obbra. n,ateriais de vulto: retattracao c/a residcncia,
ampliacao do centiterio, traits ferertcta do cape/a da Lapa para o ce miterio,
conservando-llte a interessante configurac-ao (que as argaitecvos da C'(intara estupidamente desfizeram, teltirnamente), a la

instala^ao elecirica e

sonora no Mo.steiro, o relogio anterior. ,Nona epoca em que era dificil
arranjar dinlreiro, pois o povo ndo tinha, conseguiu auras boas dezenas de
conies para isso. 0 sea trahalho pastoral e.stava na linha da epoca; a
renovacao litirgica ainda vinha longe. Entpenhou-se em revitalizar as
devocoes classicas emt que it pastoral do tempo apostava: novenas da
Imaculada Concei4do, do Menino e de S. Bras (festa que restaurote). mes de
Maria, 1° sextas feiras, cons ntuito concurso de povo, conto pude oh.sen'ar
no a /teda que the prestava. lstabeleceu tambem uma devocdo tipicantente
nossa, vinda da Capela da Rue du Bac, a que no epoca gozava de certa voga
nos Estados Unidos e no Espanha: a Novena Perpetua du Medallta ,44ilagrosa; manteve-se alguno ands, corn razoavel concurso de povo; ate que a
industrializacao crescente e a reforrua

liturgica obrigaram a rever as

devoches tradicionais.

Ent 1956, o Pe. Veiga deixou o Semindrio de Sta. Teresinha a fol pare
Chaves , onde continuaria a obra que o sea irmao com ecara. sobretudo it
Capela. Deste periodo apenas lei genericantente que se dedicou ao trahalho
local, no prego4ao, no Vida paroquial e na cooperaeao corn o clero du
regiao. Entretanto, o C'oncilio aproximava-se e o grande movintento de
renovacao que o pedia assumia ja grandes proporC5es. Sei do empenhamento do Pe. Veiga em manter-se em dia , nas novas perspectivas littirgicas, pastorais, catequeticas e biblical, pois a cada passo pedia forttes
actualizadas para a sua pregac•5o. Ent Chaves lit e festejamos as bodas de
prata sacerdotais, it /9 marcco de 1963, bent conto ao Pe. Al,neida, ruona
festinha-surpresa que ntuito o sensibilizou, most ran do- lite que de maneira
nenhtona e.stava a margent, apesar da distancia que nos separava.

Depois, foi director das Irmis . Apenas evoco unta via gem em que o
acornpanhei a colonia da Tocha, etm visita as lrmds que trahalhavam corn
os leprosos. lntpressionou-me fortenu'nte. ao ver essa terrivel doenca e a
forc-a crista que devia anirnar quern la trabalhava.

"1'errninado o tempo de .%(rvic-o as irmas, voltou a Chaves , a actividade
anterior. Ate que veio o primeiro aviso. Nos ruin rstamos habitteados a ter
ntuito cuidado cunt a saude : talve:

is males venham so pan ass outros...

Depots, foi o ataque a serio. a dificil recupera5ao da Pala. it t,i,,he ' . as
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anos.
So posso imaginar o imenso martirio dense querido confrade, habituado a trabalhar em forca, ao ver-se intpossibilitado, numa idade em que
Canto podia dar ainda. A principio, uma esperanca teintosa e urna vontade
enorrne de vencer a doenca; n^ as, pouco a pouco, vencido por ela e
perdendo a esperanca . coma se notava nos breves postais que trocavantos
nas festas.
Na paz do Senhor, querido mestre a confradet

Para terminar. Algionas vezes o /ui visitar, nestes anos de doenCa,
menos do que desejava . E fiquei sernpre cons a inipressao de que as
confrades de Chaves o tratavarn coat verdadeiro carinho, com verdadeiro
amor fraterno.
Conte toelus precisarnos de ser eats para os outros.
No sere funeral, esteve uni ntintero nao ntuito significativo de confrades e de lrrnhs. 0 clero local, esse esteve em forca, e o Bispo da Diocese
fez-se represeniar pelo Vigdrio Geral que disse o see grande apreso e o do
prelado pelo Pe . Veiga e pela Congragacdo de S. Vicente de Paulo.
Joaquim SAMPAIO, C.M.
(Bolet. lnlorm., Portugal" : n. 1, 19881

Fr. James U. COLLINS ( 1912-1988)

We ask special prayers for our Confrere, Father Jim Collins,
who passed away on Saturday afternoon , March 5, in St. Catherine's Itifirniary here in Germantown.
As you may have been very well aware, Jim had been battling
lymphatic cancer - a type o f leukemia - since about 1983. During
that year, he spent some time at Rosewell Park Hospital in Buffalo,
New York, where he underwent two operations. He was really
released from Rosewell to die. He came here to St. Catherine's for
several months and was finally recouped to the point of being able
to returno to his ^ninistrv as Treasurerat Marv Immaculate Seminar- in Northampton, Pennsylvania. So, for the past four years, he
has been something of a 'minor miracle' and truly an edification
to everyone.
About four weeks ago, Jint was rushed to St. Luke's Hospital in
Bethlehem, Penns ylvania , in a very weakened state . Tests showed
that his cancer had spread to surrounding tissue. He was mere/ v
skin and hones, with a very distended abdomen. I visites hirer at St.
l.uke's on Friday, February 26. He told me that lie was quilt' sure'
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him, so that he might come to St. Catherine's and he with the
C'onrnuosity.
Jinn it-as brought here by ambulance ^ he following Monday,
February 29. His two nieces came to see him but his nephew, the
only other living relative, could not get here until Saturday
afternoon. After his nephew's visit, Jinn expired - as if he knew
that lie had completed all of his work, had said good-bye to all of
his family, and was now ready for the Lord to take trim. May lie
rest in peace!
Jim Collins was born on November 26, 1912, in Little Falls,
New York, to Jame s W. Collins and Julia (Sweeney) Collins. He was
educated at St. Mary's Academy in Little Falls, and spent two rears
at Niagara University before entering the seminary at St . Joseph's
College in Princeton, New Jersey.
After completing his novitiate in Germantown and pronouncing perpetual votes on June 13, 1934, lie continued his theological
studies at St. Vincent's Seminary in Germantown , and was ordained to the priesthood June 3, 1939 by the late Dennis Cardinal
Dougherty, in the Cathedral of Saints Peter and Paul in Philadelphia.
After Ordination, Jiin began his priestly ministry at St. Johns,
and a career that most often took /rim into financial positions. He
taught at St. John's from 1939 to 1953, becoming Assistant Treasurer there. In 19.53, he taught at Niagara I. niversiiv and was also
Treasurer there. In 1955, lie returned to Philadelphia to become
Superior of the Miraculous Medal residence and Assistant to Fr.
Joseph A. Skelly, C.M. at the Central Association of the Miraculous
Medal. His next assignment was again back to the rninisiry of
education, becoming headmaster of St. John's Preparatory School
in 1960, and Vice-President for Business Affairs at Niagara in 1966.
Fr. William M. Slattery, CM., the Superior General at the time,
appointed Fr. Collins Provincial of the Eastern Province on January 30. 1967, to succeed Fr. Sylvester A. Taggart, C.M. Fr. Collins
remained in office until 1972, at which time he assumed the
responsibility of Superior at the Seminary of Our Lady of the
Angels in Albany, New York where he remained one year. In 1973,
he was assigned to Mary Immaculate Seminary in Northampton as
Procurator and Assistant Superior, a post he still held at the time
of his death.
In all of his positions, ins made many friends and his passing is
mourned by many today. He is especial/v missed by the Daughters
of Charity of both the Northeast and Southeast Provinces, whom
he served so hunribly both at Northampton and at Albany, when
they would come there for retreats. Mari, of them were present at
his fiiru'ral.
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March 9, at Mary Irnrrtaculate Seminary. I was the principal
celebrant and there were over 78 priests - Diocesan and Vincentian - who concelebrated with me. Fr. Richard J. Kehoe, C.M.,
rector of Marv Inznuu trlate Seminary, preached the homily. Both
the present Ordinary, Bishop Thomas J. Welsh, D.U., J.C.D., and
the former retired Ordinary, Bishop Joseph McShea, D.D., were
also in attendance. Interment teas in our comnurrtity cemeten_• in
Princeton, New Jersey.
Jim had completed all of the work that the Lord had given hint
to do, and looked forward to death as a victory... a great witness to
his Faith in the Rc>nrrcction.
Gerald M. MAIIONEY, C.M.

P. Luigi FRANCI ( 1920-I988)
di Arturo M 1RLVI, ('.N1.

Erano Ic cinque meno Lin quarto del 27 settembre 1960 quando,
completamente vestito, seduto su Lin seggiulone, mori screnamente Vincenzo de' Paoli.
Quasi alto stesso nurdo, it giornu 8 giugno 1988, anche lui complctamente vestito, anclic lui seduto so un seggiolone, senza disturbare nessuno, e andato alla 'Missione del cielo" it nestle P. Luigi Franci. Fra pocht
giorni avrehbc celebrate it suo conipleanno c it suo onomastico. Fra pochi
tncsi avrehhe celebrate it suo 50° di Vocazione.

Era Hato it Viciontaggio (AR) it 19 giugno 1920 ed cra one dci tanti
cunfratelli tuscani the ancora uggi suno Lin sesto delta nostra Provincia
religiosa.
Come ogm altro scininarista di quei tempi, entro nclla nostra Scuola
Apostolica del Collegio Leonianu a Roma, dove Irequento it Ginnasio per 5
anni. Quindi ando nella nostra Casa Pia di Siena, dove free it Noviziato e it
Licco: it 1° settembre 1940 emise i Santi Voti. Torno quindi a Roma per
studiare Teotogia aII'Angeticum c qui si laureo.

Intanto la nostra Provincia romana aveva iniziato una Missione in
Albania a P. Franci chiesc di esserci insiato: per questo it 25 nocembre
I94S fu ordinato sacerdote a S. Atanasio net Tito bizantino greco . Chi non
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canti liturgici che risuonavano nella Chiesa del Collegio Lconiano? Ci
sembrava di essere tutti in terra di Missione! Ma poco dopo, a causa dei
tristi eventi delta seconda guerra mondialc, questa nostra Missione in
Albania la dovemmo lasciare, e per it P. Franci rimasc soltanto un bel
sogno (un sogno pero che, in qualche modo, pot6 realizzare alcuni anni
dope (1964) quando riusci ad iniziare, ed anche a visitare. la nostra bella
Missione in Indonesia).
Cominc'ib allora ad insegnare alla Scuola Apostolica, prima a Roma e
poi a Siena, dove fu anche professore di Teologia e Direttore per i nostri
studenti.
Nel 1951 cambio completamente it suo lavoro: fu incaricato dell'amministrazione delle nostre Edizioni Liturgiche. Non cut-6 soltanto la parse
amministrativa, ma anche quella editoriale iniziando la pubblicazione di
tutta la corrispondenza di S. Vincenzo de' Paoli (che purtroppo prosegui
fra taste difficolta e terntino soltanto net 1982). Contemporaneamente
laceva anche it Vice-Direttore del Convitto Ecclesiastico del Collegio
Leoniano.
Ma le sue numerose c varie esperienze erano appena cominciate!
Inlatti net 1954 l'obbedicnza lo chianti a Tor Sapienza, nella periferia di
Roma, per fare it Parroco della grande Parrocchia ed anche it Superiore
delta Casa religiosa. Sono ancora

tante le persons che ricordano con

piacere "Don Lui" e che sono venute anche at suo funerale a Roma e che
poi ne hanno voluto un altro nella chiesa dove fu Parroco.

Ma in parrocchia non rimase multi anni, perche gia net 1960 to
nominato Superiore del Collegio Leoniano ed anche Consultore provincials. Era come una nomina premonitrice, un'anticipazione per la carica piu
alta della Provincia. Ed infatti, soltanto due anni dopo, net 1962, pur
rimanendo Superiore della Casa del Lconiano, fu cletto Provinciale (nella
rostra Comunita si chiama Visitatore) ed anche (ormai aveva quasi fatta
I'abitudine alle doppie cariche) Direttore delle Dame della Carita.
Dopo i regolamentari 6 anni di Provinciale, net 1968 lascio nuovamente Roma per tornare a Siena come Direttore delle Figlie della Carita di
quella Provincia religiosa e, I'anno seguente, anche come Superiore della
Casa Pia. Per lui, toscano, era quasi on tornare a casa, anche se le
responsahilita per questi due uffici erano veramente tante.
Ma P. Franci era un tipo che sapeva accettare tutto. vivendo con una
serenita, mista ad una buona dose di furbizia (che non guasta), per cui era
normalmente sempre tranquillo, anche se qualche volta la sua arguzia
loscana poteva sembrare disarrnante. Ma con lui si poteva "scherzare"
oltre che discutere, anche su problerni che troppo spesso vengono trattati
in modo drammatico!
Dieci anni nella sua Toscana to avevano rnaturato ancora di piu,

anche nelle questioni economiche, nelle quali aveva sempre avuto quasi
un dono innate. Percio net 1980 ebbe uno dei pochi incarichi che non
aveva ancora ricoperto : Cu nominate infatti Econonio Provinciale c. dopo
la morte improvvisa dell'indimenticabile P. Molinelli , anche Economo del
Collegio Leoniano. Accetto tutto con rinnovato entusiasmo e competenza.
anche se queste cariche amministrative attirarono Ic attenzioni di alcuni
ladri, forse conosciuti, che, di notte, si introdussero con astuzia nella sua
camera e lo malmenarono vigliaccamente. Forse fu proprio questo colpo
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cristiana rassegnazione.
I medici gti avevano data pochi mesi di vita, ed invece ne passavano
tanti, con grande gioia nostra e certamente anche sua. Quando, inaspettatamente. senza arrivarc neppure ai hiblici 70 anni. quel pomeriggio dell'8
giugno, essendo andato it riposare come at solito, ma non vedendolo per
Casa dopo diverso tempo, i cootratelti entrano nella sua camera e to
trovano vestito c seduto sul suo seggiolone, gia ritornato alla Casa del
Padre, serene anche nella solennita delta morte.

Ai funerati del 10 giugno, svoltisi nella chiesa del Collegio Leoniano,
c'era tantissima gente: dalle Figlie delta Carita. in grande numero. sia
delta Provincia di Siena the di quella di Roma, ally Comunita del Collegio
Leoniano at cotnpleto, con tutti i domestici. commossi come per un
parente, a tanti confratelli venuti da tutte le Case delta Provincia religiose, c speciatmcnte act alcuni parenti the ci hanno connnosso con la loro
cotnmozione, in modo particolare l'inconsolahile fratelli'
Eravamo in 60 sacerdoti, con a capo S. Em. it Card. Silvio Oddi, nostro
ex alunno e grande amico. ad augurare a P. Franci quel riposo c quella
pace eterna the nessuno potra mai togliergli, per ringraziarlo di tutto it
bene the it Signore gli ha concesso di fare nella sua vita sacerdotale ed
anche dell'esempio the ha saputo dare a not nelta sua vita religiosa.
(Bollet. Vincenziano', Roma; a. 49. n. 4, pp. 101-104)

Riportiamo quanto ha detto it P. Carlo Braga nell'omelia delle Esequie it 10 giugno scorso.
La parola di Diu illumina a sostiene in questo montento la nostra fede
e la nostra preghiera. La parola di Din olfre tot raggio di lute alla nostra
tristezza.
"Ahbiate fede in Dio e abbiate fede in rrie. Nella rasa del padre mio vi
sotto rnolti posit. to vado a prepararvi on po.+ta... Ritornero e vi prendero
con me'. Sono le parole di Jede, hasate sul suo sacrificio e %t4lla sua
risurrezione, cite Gesu rirolge at discepoli prima della separazione cite
precede la croce. Vi uni.sce una pramessa: ritoruero.
"Quando terra dis/afro questo corpo,

nostra ahitazione sulfa

terra,

riceveretno urt'abitazione da Diu, iota dimora eterna... nei cieli'. Sono le
parole, illuminate della speranza nella risurrezione del Signore, con le
quali Paolo sosteneva se stesso e la cotnurritd di Corirua nella lotta del
camminu terreno. Solo la fede e la lace della risurrezione possono aprire a
questi orizzonti di serenita: quando sara disfatto questo corpo. Percite la
vita non /inisce: ricevererno onabitaziune da Diu.
Siamo raccolti oggi - e nessuno poteva immaginarlo pochi giorni /a per porgere it nostro estremo saluto terreno al P. Franci. 11 Signore, e
ritornato a lui, to ha preso per nano, lo

ha introdotto net pasta a lei
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sentianto anche pervasi da rota pacata lace di sperauza: it Signore ritonna.
in questo memento, anche in mezzo it not snlla ;nc'nsa e ocaristica, nella
quake ci rende partecipi delta sna merle e delta sna risurre zione.
I! Signore presence rivolge anche a rroi /'invite alla fede, a contirruare it
nostro camouirto verso la dirnora eterrta de! Padre, a lasciarci sosienere da ltci
e dall'esempio del lratello cite, urrtanarrteme, ci sembra di avere perduto.
La morie e la risurrc>iorre del Cristo, cite celebriarno e arnuotcia»ur
nell'Etu-aristia. avvolgono la rostra esistenza. le donna on .significato: ci
Iranno accolto net battcsinro, gettano Luce sull'oscurita del cantmino terreno, ci riempiono di gioia ne!!'atte.sa di entrare nella ca.sa del Signore.
Qoesta fede cite (,(,sit ci Aorta, qua'.sta speraoza di eta Paolo ci du
testiruoniuo:a, hantto illuminate anche la vita del P. Frartci, e ce la fauna
leggere, eggi, con spirito di ringraziarnemo a Dio per averlo posto accamto a
rroi come cornpagno di viaggio.
1.e capacity ttntane c spirituali del P. Fraud spicgano it sue curricuhon
vario e ricco. La sna forntazione si svolge, dopo quella iniziale Bella
farniglia e delle Snore di S. Marta a Viciontaggio, gtui a! Leoniano (girntasio), a Siena (Sentinario Inferno if l.iceo), ancora a Roma (Teologia).
L'amore per le Missioni gli aveva folio cltiedere di essere irtdirizzato alla
nostra M issione di Albania, iniziata net 1940; per quesco it stto passaggio at
rite hizantirro greco, tiel quake era anche .state ordinato preshitero net 1945.
Tappe salienti clef sue nrinistero sorro state:
- i sei anti di snpcriore e parroco it Tor Sapienza (1954-1960), in tutu
parrocchia cutcora agli inizi clella sua urgartizzaziorte nuateriale e pastorale,
e cite ebbe da hei consolida,nento a aperttura per till ampio a pronteitente
future;
- i sei anrti di Visitatore della Previru' ia Rornana (1962-1968), nei quali
ha realizzato it sun segue ruissionario, coltivato gia da svudente e fiorito
net 1964 can I'apertura Bella nostril ntissiorte in Indonesia. Sappiamo con
quake slancio ha amato citiesta inissione, goarrto flat so.sierrnta e aiutata in
ogni mode sirto alla fine con interesse fauna e generoso:
- it decc'nnio di Direttore dells Fight' delta Carita di Siena (1968-1978),
unito in gran parte con l'uf ficio di snpcriore dells Casa di Siena: sorro %tati
anni di sof ferenze c' di lotta silert:iosa divan:i al grave prohlema delle
vocazioni e all'obbligatu rid,mc,isiunurw'ruo delle opere caritative dcllc
Suore:
- gli ultimi otto ar11N (1980-88) come F.conomo Proviru-iale (compito
gia .svolto dal 1954 at 1960) e poi anche del Leoniano, dope la improvvisa
scomparsa di

P. Molinelli, officio svolto con discreziorte,

sensihilita e

generosity.
Le date Sono senrpre aride in se. Bisogna saper leggere quarto la vita
rutsconde al di sotto Belle ci fre.
Penso cite it P. Fraud ci lasci , sotto la semplicita di una vita, sempre
abbastarra discreta, ritirata e silenziasa. soprattuto que .sto ire insegrtametni:
1. .Amore alla vocazione. La consacra:nrne vincertz.ianu e sacerdotule.
P. Fraud Ilia vissuta con coscienza, colt gieia, con Bona; icnte. Era contertto
di dirsi figlio di San Vincenzo, sacerdetc: era tilt canto, tutu testimoniartza
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quel senso di nostalgia the traspirava dal raccortto Belle

stter visite in

lndorsesia, indict, tit un sogno mat Iramontuto. Anchc• It, snissirnsi al popolo
sum, state un Campo it cut lsa dedicate un irueresse ailivo per prorrtuoverle•
e sosienerle. 11 iniiiisle•ro parrocchialc rimane ricordo vivo in coloro cite ha
avvicina,'o. cite /tit guidatu ad un inscrinserue vivo e (attsto ire/la vita Bella
Clsit,sa. La conoscenza, i'amore. to studio di San Vincenzo dei suoi scritti,
(lei .suo spirito ("L'Amore di Dio negli scritli di San Vincenzo" era staff) it
titolo delta sua test di latirea) si po.s.sono dire una note del suo lavoro all
formazione presso i missionari e le FdC. I n gisesio amore u / la vocazione
vorrei irscludere anche la sua lahoriosita apostohca (nellu predicazione,
nella direzione, rtel ntinistero Bella penitenza), e anche• il lavoro ntatertale
ne/ servizio at confratelli, u!!a case, alit, opere della congregazione.
2. L'asnore a//u vocazione era sostenu1o e si nsani festava in ursu vita
spirituale sentita e praticata sincerarttente. Era urea vita spirituale sobria,
sevnplice, Serena. Era fatta di preghit'ru, fedeltci ai doveri delta propria vita
consacrata (pie /to anuniratu la fedeltci allu rrredilazione cons lit comunita
ogtti inaltina, alit, 6, e agli altri nsomenti di preghiera conntnitaria) senza
osierrtazione. Pita certo alcuoc volte cost sacrificio. Forst, !'unico aspetto di
una Cerra esterioritci era !'amore idle celebrazini /iittrgiche solenrri, con
canto, nelle quali .senrhrava bearst.:Lia viveva anche una pregltiera personale semplice, come it rosario (con Ia sua corona setnplificuta. r-idotta tit]
una decina ), it pregare meditando, passeggiando...
Questa vita spirituale influiva, poi, anclte sulla stew prudenza, !a sua
reititudine, la sue franchez za. Sono virtu else I'ltansu , assistito nei diversi
compiti. 1'harmo fatto sensibile e aperto verso gli a/tri, /o lianno reso
generoso. discreto rte/ giudicare, ne/ donur:si, rtel decidere. U/tinnamerue,
non era martcata tutu ptnna di prudenza, cite sfociava anche its urt certo
pessimisrrro e in una certa reticenza sit alcune aperture. Nella vita di art
uonso /sunmr it loro peso anc/se le delusions e le innare • zza dlelc esperienze.
Ma neon credo cite ciii sealfisse its lei quella fede interiore cite fa leggere
ttnto to Dio.
3. ,'cgli ultimi atmo ubbiamo potato in lei arrc/rc la discrezione ne!/a
sofferenza.

Due episodi

hanno segsralo profondurrtente la

sua vita: it

rssursife .star:si di tutu fonuu rumor'ale quuttro anui fa (Bella quale era
coscieme e dellu quale seguiva /'etoluziuwe con comprensihile apprensione, pur non disginrua da reuziorre di fede) e /'rpisuelie doloroso Bella rapina
di ens assn fa. Sono Patti the harnso inflreito sul suo dec/ino fisico e, in
parte, morale. La sua reuziorre si manifcstava anclse con !'applicaziotse
assidua al lavoro rrtateriale cite lo, as.orhi.sse in altri pensieri. Eppure nor?
ha mai ve/uto gravare sigh altri. Firso all 'is/limo, /sa chiesto (it essere
sostiutitu solo quamlo le fore lo ahbandesavam,. Fin, a scomparire
sde•,sziosamente, senza

recure disuerho ad alcuru,. tcoti era tot eroe (lo

rtcorsos(eva cure'/re till). rte/ silo modo di fare semplh•e, non rrascondeva la
paura del/a sof ferenza e delta rnorte. Ma vi univa on grantdc ahbandono
ne//e nsarsi di Dio. Umaniui e discrezione som, due aspetto di dignita di
fronte al grave prohlema del dolore e delta sofferenza personale.
Perdonate gssesli riclriansi persorsali. Non vogliorro esserc us? parlegirico. its tai .senso non piacerebbero certo neppure a/ P. Franci. Vogliono solo
essere till irsvito ail accogliere i segni cite Dio ha posio sal rso.stro cammino.
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propone attualizzando la parola e it mistero di Cristo.
Certamente it P. Franci ci manchera. Pero it nostro addio, anche se non
nasconde la trisvezza del distacco, si conforta delta dolcezza delta speranza:
una speranza cite diventa consolazione e the ci porta a rendere grazie at
Padre per tutti i benefici the gli ha data in questa vita: una speranza the ci
fa attendere di incontrarci ancoru con lut nella casa del Padre; rota
speranza the ci la chiedere alla misericordia di I)io di aprirgli le porte del
paradiso; una speranza ctte ci /a credere the it Cristo, the a via the conduce
at Padre, Sara pe r lui anche risurrezione e vita . Amen.
('Anna!: delta Missione', vol. 95, n. 2, pp. 141-145)
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BIBL IOGRAFIA
TOSCANI Giuseppe : La ntistica dei poveri"; Pinerolo, Arti Grafichc, 1986, 1 vol. in-8°, pp. 172.
TOSCANI Giuseppe: "Amore, corttentplaziuue , teologia . Gesta Cristo visto da S. Vincenzo"; Pinerolo, Arti Grafiche , 1987, I vol.
in-8°, pp. 212.
Questi due volumi costituiscono i primi nuntero di una " Collana di
studi sulla mistica della Carita".
L'A., the appartiene alla Provincia di Torino della nostra Congregazione delta Missione e the e docente di Teologia, intende approfondire it
pensiero mistico di S. Vincenzo de Paoli, quale risulta dai suoi numerosi
scritti. (Conferenze ed Epistolai io).
II primo volume si apre con un'ampia presentazione storico hiografica di P . Luigi Mezzadri , C.M. Dopo una breve introduzione, I'A. divide it
volume stesso in tre parti:

I - L'incai nazione : cuore della spirituality vincenziana.
II - L'Aderenza: modellati sull'Arnore di Cristo.
III - La Missione : nella Chiesa al servizio dci Poveri.

Anche it secondo volume, dopo una breve introduzione , a diviso in tre
parti:
I - Cristologia e Cristogenesi.
II - Funzione rivelatrice e trasformante del simbolismo nella esperienza mistica cristiana.
III - L'Epifania di Cristo nella contemplazione di S. Vincenzo.
Dopo una Icttura attenta ed alquanto laticosa di ambeduc i volumi,
non c facile dare un giudizio complessivo. Nc ho dedotto soltanto le
seguenti impressioni personali:

a) II pensiero mistico di S. Vincenzo mi a apparso piu prolondo, di
quarto a prima vista non mi fosse sembrato dalla lettura , anche ripetuta,
dci suoi scritti; questi , infatti , si leggono e si afferrano con facility, tanto
si presentano con stile semplice c naturale.
b) "S. Vincenzo non c un teologo, ma on mistico ", conic osserva
giustamente I'A. a pap . 73 del primo volume . " La sua teologia non c frutto
di speculazione , ma Til
( ib.).
c) II mistero dell'lncarn azione c veramente la base della religiosita
di S. Vincenzo . Peru, a ditlercnza del Berulle , egli vede it mistero da un
punto di vista prevalentemente pratico ed esempia re. S. Vincenzo pone
l'attenzione sopraltutto sulle azioni del Verho Incarnato, e le considera
come un modello , sul quale deve conformarsi ogni cristiano.
d) L'A., specialmente nelle prime due pant del secondo volume,
sembra voler tradurre e presentare it pensiero mistico di S . Vincenzo con
una tcrminologia quasi ermetica , desunta da on sistcma psicologico troppv alieno dalla forrnazione culturale di S . Vincenzo. Ne risulta the it
pensiero del Santo si presenta talvolta quasi delorrtrato . Per richiamare
una analogic usata dallo stesso S. Vincenzo nelle Regole Comuni Bella
Congregazione Bella Missione ( cap. X11 , n. 12), si potrebbe dire the ii
pensiero mistico di S. Vincenzo vi si sente impacciato , come it giovanetto
David dentro la pesante armatura del re Saul.

e) Si deve dare atto all'amore dell'A. verso S. Vincenzo ed al suo
desiderio sincero di indicare " proposte utili di ipotesi di lavoro" per un
ritorno alle origini ( vol. I, pag. 35).
K,,ma . 26 aprile 1988

Giocorrdo C'HEC CUNI , C.M.
('Armali della Mi ss ione ', vol. 95 , n. 2, 11, 148-141)
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ORCAJO Antonino C.M.: "El seguintientu dc: Jesus segicn Vicente
de Paul"; Caracas, 1988; 243 pp.
En la prescntacion, el Visitador tie Venezuela dice: "a traves de todos
los capitulos el autor prescnta la figura de Jesus coma personaje vivo que
in\ita a una imitacion, N. seguimientu creativo, dinamicu, libre c conlprometido con su causa. En estas paginas, descubrimos tambien el itinerario
que siguio Vicente de Pairl pasta Ilegar a un encuentro profundu con
Cristo, N. que le hizo tuntar la option definitiva de servir corporal N
espiritualement a los pobres'. El autor nos intorma quc este libro es "fruto
de largas v amenas conversaciones... con los seminaristas de la C.M.. de la
Prov. de Venezuela" y quc pretcnde "ofrecer tin resumen de la doctrina
vicenciana que integre los valores de una espirit ualidad mas fundamentada en la Sagrada Escritura y en la "I'eologia".
Este resumen va espaidado por 205 citas de la i3iblia. 170 de S.
Vicente v otros 117 textos mas largos del Santo. Un resumen denso pero
de lectura facil. Salvo el I ° y el 2° capitulos, sintesis de las Fuentes v de los
anus de la "conversion" de Vicente, todos los otros 15, partiendo del
ejemplo de Cristo. engarzan con la practica de Vicente. Libro, de porte
sencillo, que prestara, de seguro, muchos servicios a nuesiros formadores
y a los lormandos, pues resulta "un lexto basico de formation espiritual
vicenciana para Ludo el periotlo de formation initial, peru, adernas, es on
guia excelente para los Misioneros, las Hijas de la Caridad v el Laicado
Vicentino". Y, para avudar a una mas honda cumprensiun, bibliografias
elcmentales acomparian a varios capitulos y quc Ilevan a otros autoics.
1-0. B.

ORCAJO Antonino C.M.: "Viacrucis del Et'angelizador de los Pohres"; Edit. "La Milagrosa", Madrid, 1938; 63 pp.
Un Iibrito quc "presenta un terra tic reflexicin (en cads estaci6n), tanto
en su aspecto espiritual Como apustolico, urientado al ejercicio tic la
Caridad". La ref lesion utiliza textos de S. Vicente. Es Como si el Santo nos
hablase en cada nwmento do este rccorrido. La XV Estacion, quc aigunos
atiaden a las 14 tradicionates, se denomina "Envio", consecuencia dc la
Resurrection. Aunque nose pace el parangon cntre ins dolores de Cristo v
los de los hornbres en cases de actualidad, el librito puedc avudar a hacer
efectiva una devucion quc podria quedarse en para conteniplacion.

J.-0. B.

BIBLIOTHEQt 'E VINCENTIENNE, CATALOGUE DES PUBLICATIONS: ".Saint Vincent de Paul"; Edit. par la Compagnie
des Filler tie la Charity, 140 rue du Bac, 75340 Paris, Cedex 07,
et la Congregation dc la Mission, 95, rue de Sevres, 75006
Paris, 1988; un vol., Format 30x 21 cm.; 175 pp.; Prix du
numero: 50 Francs Iran4ais.
Cne commission. nos confreres MM. Facelina , Cantais , B aldacchino
et Verraest , ct des Filles do la Charity, nos Socurs Charpy . Lelandais, de
Castelnau et Moreau , a realise cet ouvrage qui est esscnticllcntcnt tin
instrument de travail et on outil de consultation. La Commission Mute
Iran(aise des Pretres de la Mission et des Filles de la Charite avail
souhaite ,qu'unc coordination ties publications dites "vincentiennes" en
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realise. D'autres grouper, aussi. avaient envisage, et sur le plan international, tine prospettive de cc genre, mail "il fallait le faire".
Ici, en cc volume n° I, sort rasseniblees exclusivemente les publications parties en languc Iransaise sur St. Vincent. Un second volume
portera sur Ste. Louise de Marillac. L'ousrage comprend 3927 fiches sur
1751 livres, revues et articles. Ces fiches suns classees scion 9 sujets et. a
leer tour, en function des adultes, jeunes Oil enfants; chaque fiche compte
22 casiers; a chaque page, "d'un seal coup d'ocil, Ic Iecteur visualise Ies
reponses qu'il cherche" et a quel public s'adresse l'ouvrage et le lieu ou it
petit facilement consulter.

E%idemment chacune de nos bibliotheques doit se procurer cet ouvrage, car it resume bien de fichiers. l)ans la preface le Superieur General
souhaite: "puissent ces initiatives en provoquer d'autres en divers pays".
'Vineentianu' dit on grand mcrci aux realisatcurs et rcalisatrices do cet
ouvragc. Its out bien merite de la reconnaissance de la Famille Vicentienne. Ou'ils cnntinuent, sur cette lancee, pour mener a bout les autres
editions en chantier.

1.-O. B.
GUITTON Jean: 'Uri siecle, tine tie '; Edit. Laffon, Paris, 1988; 465
PP•
Je mentionne cc livre, dune lecture passiunantc, parer que I'autcur_ se
refere souyen( a nos confreres M. Pouget et M. Portal (pour Pouget, cf. p.
79, 84, 138, 163-181, 187, 193, 200-201, 216, 217. 240-241, 289. 291, 296, 322,
430, 432, ct uric crreur p. 231; pour Portal, p. 193. 223, 225-226, 230-231,
433). Et deux references "vincentiennes" sur Al. MitterraPill, pp. 70 et 417.

1.-O. B.

Father Joseph DIRVIN , C.M. has recently translated and edited a
selection from the letters of Frederic Ozanam, founder of the Society of
Saint Vincent de Paul. -Phis new work iluntinates as nothing else can the
life and spirit of Ozanant, Iracking, as it does, the major events of his life.
Frederic Ozartum, a Life in Letters, Saint Louis: Society of Saint Vincent de
Paul, 1986, 382 pp- Available from the Society. 4140 Lindell Boulevard,
Saint Louis, MO 63108.

The ,Missionary College of All llalln t ,, Ls'-12 1891 (Dublin, 1986) is the
title of a recent history written 13y Kevin CONDON, C.M., it priest of the
Irish province. Although his his tory covers the pre-Vincentian period of
All Hallows, this meticufousl researched volume is still of interest. Fr.
Condon h as told the stories of the large numbers of Irish clergy who
ev entually pa rtook in the evangelization of the United States, as well as of
so many other missionary destinations. The Vincentian community was
grafted into a firm tree which has continued "still full of sap, still green".,
It is available from the author, All hallows College, Drumcondra, Dublin
9, Ireland.
Fathers Gerard van WINSEN and Sjef SARNEEL , both members of
the Dutch province, prepared a Contntemoratne Presentation of the Carr
oni atio+t of Monsieur Vincent de Paul C.M. This interesting booklet of 4t,
photocopied pages consists of some text (in English translation) with
copies of relevant documents and drawings pertaining to the events

- 572 leading up to and following the canonization of Saint Vincent , June It',
1737. Available from Fr . van Winsen, Postbus 7055 , 5980 AB Panningeu,
The Netherlands.

In commemoration of the 150 th anniversary of the consecration of
the parish church of the American Vincentian motherhouse, Father John
J. BAGEN, C.M. wrote St. Marv.+ of the Barrens Parish. The Ear/v Da vs.
'['his carefully researched and well written history traces the life of the
Barrens parish from its pre-Vincentian beginnings to its consecration by
Bishop Rosati, October 29, 1837. It is available from the Association of the
Miraculous Me dal, Perryville, Missouri 63775, in a spiral bound photocopied edition.
(Vinceniian Ileritagc*. vol. IX, it 1. pp. 128-/29)
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